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ملخص

ييدؼ ىذا البحث إلى بياف منيج السػمؼ الاػالم مػف الاػحابة والتػابييف ومػف بيػدىـ مػف اليممػا

المحققيف في فقو الموازنات وأدلة ذلؾ الفقػو وأملمتػو مػف ألػواليـ وأفيػاليـ وفتػاواىـ اوالػى بيػاف أىميػة ىػذا
النوع مف الفقو الضروري الحيوي والتأكيد عمى أف فقو الموازنات يملؿ المنيجية المنضبطة التي يزاؿ بيا
اإلشػػكاؿ وي ػػدفا بي ػػا التيػػارض ب ػػيف الما ػػالم والمفاسػػد المتزاحم ػػة والمتيارض ػػةح ولػػد اعتم ػػد البح ػػث فق ػػو

الموازنػات عنػد سػػمطاف اليممػا اليػػز بػف عبػػد السػ ـ أنموذجػاًح ولػػد صمػص الباحػػث إلػى جممػػة مػف النتػػا ج
منيػػاإ إحيػػا ىػػذا الفقػػو فػػي عا ػرنا الحاضػػر أمػػر ميػػـ لممجتيػػديف والمفتػػيف والقضػػاة فػػي المفاضػػمة بػػيف

الماالم والمفاسد المتيارضة والمتزاحمة لتقديـ األولى بالتقديـ وتأصير األولى بالتأصيرح

Abstract
The purpose of this research is to explain the approach of the righteous salafs of the
Companions and followers, and after them of the scholars investigating the jurisprudence
of the budgets, and the evidence of that jurisprudence and examples of their words and
deeds and their fatwas, and to explain the importance of this kind of vital jurisprudence
and to emphasize that the jurisprudence of budgets represents the disciplined method it is
problematic and is driven by the conflict between competing interests and opposites.
The research was based on the jurisprudence of the budgets of the authority of the
scholars, Ezz ibn Abd al-Salam, as a model. The researcher concluded with a number of
results, including: Revival of this jurisprudence in our time is important for the diligent
and the judges and judges in the differentiation between the interests and oppositions
conflicting and contending, to submit the first submission and delay the first delay.

املقدمةح
إف الحمد هلل أحمده وأستيينو وأستغفره وأشيد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريؾ لو وأشيد أف محمدا عبده ورسولو

والا ة والس ـ األتماف األكم ف عمى سيد المرسميف اواماـ المتقيف وبيدإ

فإف مما بات ميموما بالضرورة شرعا وعق وواليا أف الشريية تستوعب كؿ لضايا البشر في كؿ زماف ومكاف وأف

الشريية اإلس مية راعت أحواؿ الناس وظروفيـ المصتمفة بأف جيمت لكؿ ظرؼ أو حاؿ أحكاما تناسبو؛ ففي الظروؼ
اليادية نظمت الشريية أحواؿ الناس بما يكفؿ ماالحيـ وفي الظروؼ االستلنا ية التي تط أر عمى الناس فييا أحوا ٌؿ تجيميـ

في حاجة إلى الرصاة والتيسير سنت الشريية أحكاماً لتمؾ الظروؼ تحقؽ ليـ التيسير والتصفيؼ وتدفا عنيـ الينت والحرجح
* أستاذ كمية الشريية والدراسات اإلس مية جامية أـ القرى – المممكة اليربية السيوديةح
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وليؿ مف أبرز أحكاـ الشريية في األحواؿ االستلنا ية أحكاـ الضرورة والرصاة وأحكاـ الموازنة بيف المتيارضات
وىو ما نسميو بػ"فقو الموازنات" فيو فقو استلنا ي باعتبار أف األاؿ -في األحواؿ اليادية -أف عمى اإلنساف السيي؛
لتحايؿ الماالم كميا وتكميميا ودر المفاسد جميييا وتقميميا ولكنو لد يط أر عمى اإلنساف ظروؼ تجيمو ال يستطيا القياـ
بتحقيؽ مامحة إال بتركو ألصرى أو بارتكابو لمفسدة أو أف يكوف اإلنساف في وضا ال يستطيا أف يترؾ مفسدة إال إذا ارتكب
أصرى أو إذا ترؾ مامحة ومف أجؿ أف يقرر ما يجب فيمو في ىذه الحاالت المتيارضة ال بد لو مف اليودة إلى فقو

الموازنات؛ ليضبط لو االصتيار ويبيف لو الحكـح
ففقو الموازنات يملؿ المنيجية المنضبطة التي يزاؿ بيا اإلشكاؿ ويدفا بيا التيارض(ٔ)ح
وىو -كما لاؿ ابف القيـ -موضا مزلة ألداـ ومضمة أفياـ وىو مقاـ ضنؾ وميترؾ ايب فرط فيو طا فة فيطموا

أ
الحدود وضييوا الحقوؽ
وجروا أىؿ الفجور عمى الفساد وجيموا الشريية لاارة ال تقوـ بماالم اليباد(ٕ)ح

ولد جا ك ـ ابف القيـ ىذا تيميقا عمى مف لاؿ ال سياسة إال ما نطؽ بو الشرع وأكد أف ذلؾ غمط وفيو تغميط لماحابةح

وأتى بأملمة عف الاحابة استصدموا فييا فقو الموازناتح

ولما كاف ليذا الفقو تمؾ األىمية في الموازنة بيف الماالم والمفاسد المتيارضة أردت أف أكتب بحلا فيو أسميتوإ "منيج

الاحابة و السمؼ الاالم واليز بف عبد الس ـ أنموذجاً في فقو الموازنات" ليمي أسيـ في تسميط مزيد مف الضو عمى ىذا
الموضوعح

الدراشات الصابقة يف دلال البحث.
أولً :الدراسات القديمة.

ذكر عمماؤنا القدامى فقو األولويات والموازنات في كتبيـ الفقيية والسيما كتب السياسية الشرعية وممف أفاض في

فقو األولويات اإلماـ الغزالي في كتابو "إحيا عموـ الديف" وكذلؾ اإلماـ اليز بف عبد الس ـ ىو أبرز مف ألؼ في ىذا

الموضوع في كتابو "لواعد األحكاـ في ماالم األناـ" و شيخ اإلس ـ ابف تيمية في "مجموع الفتاوى" وسا ر فتاويو بشكؿ
كبير بحيث يستحؽ أف يفرد بكتاب كبيرح وكذلؾ الحافظ ج ؿ الديف السُُّيوطي في كتابو "الوسا ؿ إلى ميرفة األوا ؿ"ح
ثانياً :الدراسات المعاصرة ،ومنيا ما يأتي:

ح

ٔ -فقو األولويات لمدكتور يوسؼ القرضاوي

ٕ -أولويات الحركة اإلس مية في المرحمة القادمة لمدكتور يوسؼ القرضاويح
ٖ -فقو األولويات دراسة في الضوابط لمدكتور محمد الوكيميح
ٗ -أولوية الفاروؽ عمر السياسية لمدكتور غالب عبد الكافيح

٘ -منيج فقو الموازنات في الشريية اإلس مية لمدكتور عبد المجيد محمد السوسوةح
 -ٙفقو األولويات ودوره في الحكـ عمى القضايا السياسية المياارة لنادية رازيح
 -ٚفقو الموازنة بيف الماالم والمفاسد لمدكتور حسيف أبو عجوةح
 -ٛتأايؿ فقو الموازنات ليبد اهلل الكماليح
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 -ٜفقو الموازنات في باب الماالم والمفاسد دراسة أاولية فقيية تطبيقية لجبريؿ محمد حسف البايميح
ٓٔ -فقو الموازنات في الشريية اإلس مية وتطبيقاتو المياارة دراسة أاولية مقاادية ليارؼ أحمد مميي جامية الصرطوـح
ٔٔ -فقو الموازنات الدعوية ميالمو وضوابطو ألبي الفتم البيانونيح
ٕٔ -األدلة عمى اعتبار الماالم والمفاسد في الفتاوى واألحكاـ ليشاـ آؿ عقدةح
ٖٔ -الص اة في فقو األولويات ليمي نايؼ الشحودح

ٗٔ -مؤتمر فقو الموازنات ودوره في الحياة المياارة في جامية أـ القرى بمكة المكرمةح ولد كتبت ىذا البحث لبؿ انيقاد ىذا
المؤتمرح
إال أف ىذه المؤلفات ال تغني عف البحث في الموضوع والكتابة فيو بأسموب منيجي يستقاي أدلة ىذا الفقو الحيوي

المتجدد ويوضحيا باألملمة والمسا ؿ التطبيقية فتمؾ الدراسات ركزت عمى أدلة فقو الموازنات مف ناوص الكتاب والسنة

أما في ىذا البحث -باإلضافة إلى تمؾ األدلة -فقد حرص فيو الباحث عمى إل ار و بأملمة عمى فقو الموازنات مف ألواؿ
الاحابة والتابييف والسمؼ الاالم عموما وفتاوى وألواؿ عزالديف بف عبد الس ـ صاواا مما يحسبو الباحث أف لو
أل ار في تقرير ىذا الفقو الحيوي وتجميتو وتفييموح

ولد حاولت اإلسياـ بالبحث والكتابة في فقو الموازنات بأسموب منيجي بذكر أدلة ىذا الفقو مف فتاوى السمؼ

الاالم وألواليـ وتوضيحيا باألملمة اليممية والمسا ؿ التطبيقيةح
مشكلة البحث.

ىناؾ بيض األس مة جا ىذا البحث لإلجابة عنيا مف أىمياإ

ٔ -ما المقاود بفقو الموازنات؟
ٕ -ما الفرؽ بيف فقو الموازنات وفقو األولويات؟
ٖ -ما مدى أىمية ىذا النوع مف الفقو؟

ٗ -ما األدلة عمى وجود فقو الموازنات مف الكتاب والسنة وألواؿ السمؼ الاالم؟
٘ -ما مدى بروز فقو الموازنات عند اليز بف عبد الس ـ؟
هدف البحث.

جا ىذا البحث؛ لتوضيم مينى فقو الموازنات والفرؽ بينو وبيف فقو األولويات وتسميط الضو عمى أىمية فق ػ ػ ػو

الموازنات وضرورتو في االجتياد واإلفتا

وبياف األدلة عمى ىذا الفقو مف الكتاب والسنة وألواؿ السمؼ الاالم مف الاحابة

والتابييف وتسميط الضو عمى دور اليز بف عبد الس ـ في تفييؿ فقو الموازناتح
حدود البحث.

ليس مف ىدؼ ىذا البحث دراسة واستقاا كؿ ما يتيمؽ بفقو الموازنات عند الاحابة وسا ر السمؼ الاالم واالستدالؿ

لو والتمليؿ عميو فيذا أمر ال يتسا لو البحث اوانما ستقتار الدراسة عمى توضيم ذلؾ ببيض النماذج التوضيحية واألملمة
التطبيقية عند الاحابة والسمؼ الاالم عمى وجو اليموـ وعند اليز بف عبد الس ـ -رحمو اهلل -عمى وجو الصاوصح
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مههج البحث.

ييتمد البحث عمى الطريقة المنيجية اليممية القا مة عمى الدراسة والتحميؿ واالستق ار

واالستلمار المبني عمى المقارنة

والترجيم ويتبمور ىذا في األمور اآلتيةإ
ٔ -محاولة استق ار ما يتيمؽ بفقو الموازنات عند الاحابة وسا ر السمؼ الاالم مف دواويف السنة واآللار والتراجـ والتاريخ
والفتاوىح
ٕ -تتبا ما أشارت إليو الدراسات المياارة وأاحابيا مف ك ـ السمؼ الاالم في فقو الموازنات مما يسيـ في إبراز ىذا
الموضوع ويلريوح

ٖ -التحميؿ ليذه المؤلفات ومف لـ االستنتاج واالستلمار والتقويـح
ٗ -تصريج األحاديث واآللار الواردة في البحث ما بياف درجتيا احة أو ضيفاح
٘ -شرح وبياف المفردات الغريبة الواردة في البحثح
خطة البحث.

يشتمؿ ىذا البحث عمىإ مقدمة وتمييد ومطمبيف وصاتمةإ

المقدمةإ واشتممت عمى أسباب اصتيار الموضوع والدراسات السابقة وحدود البحث ومنيج البحث وصطة البحثح

التمييدإ مفيوـ فقو الموازنات و الحاجة إلى فقو الموازنات·

المطمب األول :أدلة مشروعية فقو الموازنات مف الكتاب والسنةح

المطمب الثاني :منيج الاحابة والتابييف في فقو الموازنات وأدلتوح

المطمب الثالث :أملمة فقو الموازنات عند اليز بف عبد الس ـح

التنهيد :مفهوم فقه املوازنات و احلاجة إىل فقه املوازنات وأهنيته.
وفيو فرعافإ

الفرع األول :مفيوم فقو الموازنات.

وىو أيضاإ لقؿ شي بشي ملموح والموازنة التقدير

(ٖ)

لاؿ اهلل تيالىإ

الموازنة لغة :مف الوزف وىو ميرفة لدر الشي
َ وأَْن َب ْت َنا ِف َ ِ ِّ
شي ٍء َم ْوُز ٍ
ون[الحجرإ  ]ٜٔأيإ جرى عمى وزف أو مقدار ميموـ(ٗ)ح ووازف بيف الشي يف موازنة ووزاناإ
ييا م ْن ُكل َ ْ
ساوى وعادؿ والشي الشي إ ساواه في الوزف وعادلو ولابمو وحاذاه(٘)ح
وفقو الموازنة اصطالحاً :المفاضمة بيف الماالم والمفاسد المتيارضة والمتزاحمة لتقديـ األولى بالتقديـ وتأصير األولى

بالتأصير()ٙح

أو ىو مجموعة الميايير واألسس التي يرجم بيا بيف ما تنازع مف الماالم أو المفاسد وييرؼ بيا أي المتيارضيف

ينبغي فيمو وأييما ينبغي تركو()ٚح

فيو تغميب جانب عمى جانب أيإ تغميب مامحة عمى أصرى أو مفسدة عمى أصرى أو مفسدة عمى مامحة فتد أر

أو مامحة عمى مفسدة فتجمب()ٛح
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ففقو الموازنات ىو مجموعة األسس والميايير التي تضبط عممية الموازنة بيف الماالم المتيارضة أو المفاسد المتيارضة
ما الماالم؛ ليتبيف بذلؾ أي المامحتيف أرجم فتقدـ عمى غيرىا وأي المفسدتيف أعظـ صط اًر فيقدـ درؤىا كما ييرؼ بو

الغمبة ألي مف المامحة أو المفسدة -عند تيارضيما-؛ ليحكـ بنا عمى تمؾ الغمبة با ح ذلؾ األمر أو فساده ويسميو
شيخ اإلس ـ ابف تيمية "الموازنات الدينية"()ٜح
الفرق بين فقو الموازنات وفقو األولويات.

عرؼ الوكيمي فقو األولويات بأنوإ "اليمـ باألحكاـ الشرعية التي ليا حؽ التقديـ عمى غيرىا بنا عمى اليمـ بمراتبيا

وبالوالا الذي يتطمبيا"(ٓٔ)ح

وعرفتو نادية رازي بأنوإ "اليمـ بكيفية التقديـ بيف األحكاـ الشرعية اليممية عند التنزيؿ بنا عمى ميايير شرعية احيحة

ييدي إلييا نور الوحي ونور اليقؿ"(ٔٔ)ح

والتيريؼ المصتار لفقو األولويات ما عرفو القرضاوي بأنوإ "وضا كؿ شي في مرتبتو باليدؿ مف األحكاـ والقيـ واألعماؿ

لـ يقدـ األولى فاألولى بنا ً عمى ميايير وموازيف شرعية احيحة ييدي إلييا نور الوحي ونور اليقؿ"(ٕٔ)ح
ف يقدـ غير الميـ عمى الميـ وال الميـ عمى األىـ وال المرجوح عمى الراجم بؿ يقدـ ما حقو التقديـ ويؤصر ما حقو
التأصير وال يكبر الاغير وال ياغر الكبير بؿ يوضا كؿ شي في موضيو بالقسطاس المستقيـ ب طغياف وال صسرافح
فالقيـ واألحكاـ واألعماؿ والتكاليؼ متفاوتة في نظر الشرع تفاوتاً بميغاً وليست كميا في مرتبة واحدة فمنيا الكبير ومنيا

الاغير ومنيا األامي ومنيا الفرعي ومنيا األركاف ومنيا المكم ت وفييا األعمى واألدنى والفاضؿ والمفضوؿ(ٖٔ)ح
وىو أشمؿ تيريؼ لفقو األولويات؛ ألنو يشمؿ المسا ؿ اليقدية والشرعية والصمقيةح
وينبغي تقييد اليقؿ بالاحيم الذي يوافؽ الشرع الاريم وال ييارضوح

بنا عمى ما سبؽ فإف فقو الموازنات أصص مف فقو األولويات؛ ذلؾ أف فقو الموازنات يأتي لمترجيم بيف المتيارضات
التي ال يمكف فييا فيؿ أكبر المامحتيف إال بترؾ الاغرى أو التي ال يمكف فييا در أعظـ المفسدتيف إال بفيؿ الاغرى أو
التي ال يمكف فييا تجنب المفاسد إال بترؾ الماالم أو التي ال يمكف فييا تحقيؽ الماالم إال بتحمؿ المفاسد ففقو الموازنات

يأتي لمترجيم بيف الماالم والمفاسد المتيارضة؛ ليتبيف بذلؾ أي المتيارضيف ييمؿ بو وأييما يترؾح
أما فقو األولويات فيو يأتي لمترتيب بيف الماالم ليبيف ما الذي ينبغي أف يكوف أوالً وما الذي ينبغي أف يكوف لانياً

ولاللاً ورابيا وكذلؾ ييمؿ عمى الترتيب بيف المفاسد فيبيف ما الذي ينبغي تركو أوالً وما الذي ينبغي تركو لانياً ولاللاً ورابياً·
فييرؼ بفقو األولويات ما حقو التقديـ وما حقو التأصير ويوضا كؿ شي في موضيوح

وىذا الترتيب الذي يقوـ بو فقو األولويات لد يكوف مبنياً عمى فقو الموازنات عندما يكوف ىناؾ تيارض ولد ال يكوف

مبنياً عمى فقو الموازنات وذلؾ عندما ال يكوف ىناؾ تيارض اوانما حسب ترتيب لألشيا

ورغـ ما بيف الفقييف مف اصت ؼ

فإف فقو األولويات يكوف في الغالب مرتبطاً بفقو الموازنات ويتداصؿ الفقياف ويت زماف في كلير مف المجاالت وأيضاً فإنما
ينتيي إليو فقو الموازنات يدصؿ في الغالب في فقو األولويات(ٗٔ)ح
الفرع الثاني :الحاجة إلى فقو الموازنات وأىميتو.

َّ
إف فقو الموازنات واألولويات جز ال يتج أز مف ىذا الديف وىو لا ـ عمى الماالم والمفاسد المتزاحمة وتيارض فرض
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الييف ما فرض الكفاية والسنة ما الواجب وغير ذلؾ(٘ٔ)ح
اواف إحيا فقو الموازنة بيف الماالم والمفاسد وتجديده عمما وعم في عارنا الحاضر ضروري لممجتيديف والمفتيف
والقضاة والدعاة ولمقادة واناع القرار حيث تصتمط الحسنات بالسي ات وتزدحـ الماالم والمفاسد مما يولا المسمـ في
اشتباه واصت ؼ وحيرةح

فمف الناس مف ينظر إلى الحسنات فيرجم جانبيا اواف ترتب عمى ىذا الجانب سي ات عظيمة ومنيـ مف ينظر إلى
السي ات فيرجم جانبيا اواف أفضى ذلؾ إلى ترؾ حسنات عظيمة مما يحدث تجاذبا وتيارجا واصت فاً ال ييمـ مداه إال اهللح
لذا كاف فقو الموازنة بيف الماالم والمفاسد ىو المدصؿ الحقيقي لفيـ فقو ىذه المرحمة والوالا وىو مفتاح الرشد

والحكمة في التيامؿ ما والينا المياار بكؿ عممو وتنالضاتو ومشك توح
فيذا الفقو يبيف لممسمـ متى يأمر بالميروؼ ومتى ينيى عف المنكر ومتى يسكت ومتى يتكمـ ومتى يغير ومتى

ال يغير ومتى يستصدـ الميف ومتى يشدد ومتى يتألؼ ويداري ومتى ييجر ويقاطا وييتزؿ ومتى يصالط()ٔٙح

ورحـ اهلل ابف تيمي ػ ػة إذ يقوؿإ "ليس اليالؿ الذي ييمـ الصير مف الشر اوانما اليالؿ الذي ييمـ صير الصيري ػ ػف وشر
الشريف"()ٔٚح
ومف اليجيب أف بيض الناس حيف ييجـ عمى أمر ما إلنكاره دوف ٍ
ترو إذا لمت لوإ ىؿ تأكدت بالبحث والدراسة أف ىذا

نوعا مف التفريط وانيداـ
موضا إنكار وأف الص ؼ فيو غير سا ا وأف المامحة في اإلنكار راجحة عمى المفسدة؟ ّ
عد ذلؾ ً
الغيرة عمى الديف واإلعراض عف الدليؿ ححح
وربما تبجم بيضيـ ولاؿإ أنا ال أعرؼ ماالم ومفاسد والشرع يأمرني باإلنكار وليحدث بيد ذلؾ ما يحدث
والمطموب ىو الفيؿ بغض النظر عف ترتب مفسدة أو حدوث مامحة ويظف أملاؿ ىؤال أف الشرع لد يأمر بأشيا أو ينيى
عد
عف أشيا دوف أف يكوف في ذلؾ تحقيؽ أدنى مامحة أو در أدنى مفسدة وىذا ص ؼ ما اتفؽ عميو أىؿ اليمـ فإف ّ
المفاسد والماالم مف األمور التي ال تقبؿ الص ؼ اوانما الص ؼ يكوف في التقدير ال في أاؿ الحسباف ليذه القاعدةح
فالذي يجيمو كلير مف شباب األمة ىو أف أحكاـ الشريية مبناىا عمى جمب الماالم ودفا المفاسد فكؿ ما أمر اهلل

بو البد أف تكوف المامحة منو لميبد إما صالاة محضة أو راجحة أي الفا دة فيو از دة عمى المضرة وما لـ يكف فيو
تحقيؽ لمامحة أو دفا لمفسدة فيو عبث تتنزه عف ملمو شريية اهلل()ٔٛح

يقوؿ ابف تيمية -رحمو اهلل-إ "إف الشريية جا ت بتحايؿ الماالم وتكميميا وتيطيؿ المفاسد وتقميميا"()ٜٔح
ويقوؿ الشاطبي-رحمو اهلل-إ "التكاليؼ مشروعة لماالم اليباد وماالم اليباد إما دنيوية اواما أصروية"(ٕٓ)ح

ميا"(ٕٔ)ح
ويقوؿ ً
أيضاإ "إف وضا الش ار ا إنما ىو لماالم اليباد في الياجؿ واآلجؿ ً
إف التحقؽ والتلبت مف رتب الماالم والمفاسد ليس باألمر الييف وال بالمييا السيؿ اواف فقو الموازنات يحتاج
إلى تاور الماالم والمفاسد مف حيث ىي في الحقيقة ومف حيث ولوعيا في موالا الوجود والموازنة بينيا حيف تزاحميا
وتيارضيا فيو فقو صاص ال يرتقي إليو إال الافوة مف اليمما والمجتيديفح
يوضم ذلؾ ابف تيمية بقولوإ "فتفطف لحقيقة الديف وانظر ما اشتممت عميو األفياؿ مف الماالم الشرعية والمفاسد
بحيث تيرؼ ما ينبغي مف مراتب الميروؼ ومراتب المنكر حتى تقدـ أىميا عند المزاحمة فإف ىذا حقيقة اليمؿ بما جا ت
بو الرسؿ فإف التمييز بيف جنس الميروؼ وجنس المنكر وبيف الدليؿ وجنس الدليؿ وغير الدليؿ يتيسر كلي ار فأما مراتب
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الميروؼ والمنكر ومراتب الدليؿ بحيث تقدـ عند التزاحـ أعرؼ الميروفيف فتدعو إليو وتنكر أنكر المنكريف وترجم ألوى
الدليميف فإنو ىو صااة اليمما بيذا الديف"(ٕٕ)ح

ويقوؿ ابف القيـ -رحمو اهلل -في مبحث تغير الفتوى واصت فيا بحسب تغير األزمنة واألمكنة واألحواؿ والنيات واليوا دإ

"ىذا فاؿ عظيـ النفا جدا ولا بسبب الجيؿ بو غمط عظيـ عمى الشريية أوجب مف الحرج والمشقة وتكميؼ ما ال سبيؿ إليو
ما ييمـ أف الشريية الباىرة التي في أعمى رتب الماالم ال تأتي بو فإف الشريية مبناىا عمى الحكـ وماالم اليباد في
المياش والمياد وىي عدؿ كميا ورحمة كميا وماالم كميا وحكمة كميا فكؿ مسألة صرجت عف اليدؿ إلى الجور وعف

الرحمة إلى ضدىا وعف المامحة إلى المفسدة وعف الحكمة إلى اليبث فميست مف الشريية اواف أدصمت فييا بالتأويؿ"(ٖٕ)ح

ويقرر -رحمو اهلل -أف األحكاـ نوعافإ نوع ال يتغير عف حالة واحدة ىو عمييا ال بحسب األزمنة وال األمكنة وال

اجتياد األ مة كوجوب الواجبات وتحريـ المحرمات والحدود المقدرة بالشرع عمى الج ار ـ ونحو ذلؾح فيذا ال يتطرؽ إليو
تغيير وال اجتياد يصالؼ ما وضا عميوح
والنوع اللانيإ ما يتغير بحسب التضا المامحة لو زمانا ومكانا وحاال كمقادير التيزيرات وأجناسيا وافاتيا؛ فإف

الشارع ينوع فييا بحسب المامحة(ٕٗ)ح

فيجب عمى المجتيد أف يوازف بيف اللابت في نفس األمر وبيف اللابت في الوالا وينزؿ أحدىما عمى اآلصر بما يحقؽ
مقاد الشارع مف اليسر والسماحة اواال جمب لممكمفيف الحرج والمشقة مما ينالض لاد الشارع ومرادهح

إف والا الناس يصتمؼ بحسب بي اتيـ وأعرافيـ وأحواليـ وظروؼ حياتيـ -االجتماعية واللقافية والسياسية وااللتاادية-

المتغيرة والمتبدلة مف زمف آلصر ومف مكاف آلصر فكاف لزاما عمى المجتيديف أف يوازنوا بيف والا الناس وبيف الماالم
والمفاسد المترتبة عمى فتاواىـ وألواليـح
يقوؿ القرافيإ "إف إج ار األحكاـ التي مدركيا اليوا د ما تغير تمؾ اليوا دإ ص ؼ اإلجماع وجيالة في الديف بؿ كؿ ما
ىو في الشريية يتبا اليوا دإ يتغير الحكـ فيو عند تغير اليادة إلى ما تقتضيو اليادة المتجددة وليس ىذا تجديدا ل جتياد مف
المقمديف حتى يشترط فيو أىمية االجتياد بؿ ىذه لاعدة اجتيد فييا اليمما وأجميوا عمييا فنحف نتبييـ فييا مف غير

است ناؼ اجتياد(ٕ٘)ح

ويقوؿ في موضا آصرإ "فميما تجدد اليرؼ اعتبره وميما سقط أسقطو وال تجمد عمى المسطور في الكتب طوؿ
عمرؾ بؿ إذا جا ؾ رجؿ مف غير أىؿ إلميمؾ يستفتيؾ ال تجره عمى عرؼ بمدؾ واسألو عف عرؼ بمده واجره عميو وأفتو
بو دوف عرؼ بمدؾ والمقرر في كتبؾ فيذا ىو الحؽ الواضم والجمود عمى المنقوالت أبدا ض ؿ في الديف وجيؿ

بمقااد عمما المسمميف والسمؼ الماضيف"()ٕٙح

ويؤكد ابف تيمية عمى أفإ "المؤمف ينبغي لو أف ييرؼ الشرور الوالية ومراتبيا في الكتاب والسنة كما ييرؼ الصيرات
الوالية ومراتبيا في الكتاب والسنة فيفرؽ بيف أحكاـ األمور الوالية الكا نة والتي يراد إيقاعيا في الكتاب والسنة ليقدـ ما ىو
أكلر صي ار وألؿ ش ار عمى ما ىو دونو ويدفا أعظـ الشريف باحتماؿ أدناىما ويجتمب أعظـ الصيريف بفوات أدناىما فإف مف

لـ ييرؼ الوالا في الصمؽ والواجب في الديف لـ ييرؼ أحكاـ اهلل في عباده اواذا لـ ييرؼ ذلؾ كاف لولو وعممو بجيؿ ومف
عبد اهلل بغير عمـ كاف ما يفسد أكلر مما يامم"()ٕٚح
ويقرر ذلؾ أيضاً ابف القيـ حيث يذكر أف المفتي والحاكـ ال يتمكف مف الفتوى والحكـ بالحؽ إال بنوعيف مف الفيػـإ
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أحدىماإ فيـ الوالا والفقو فيو واستنباط عمـ حقيقة ما ولا بالق ار ف واألمارات والي مات حتى يحيط بو عمماح
والنوع اللانيإ فيـ الواجب في الوالا وىو فيـ حكـ اهلل الذي حكـ بو في كتابو أو عمى لساف رسولو  في ىذا الوالا

لـ يطبؽ أحدىما عمى اآلصر فمف بذؿ جيده واستفرغ وسيو في ذلؾ لـ ييدـ أجريف أو أجر فاليالـ مف يتواؿ بميرفة
الوالا والتفقو فيو إلى ميرفة حكـ اهلل ورسولو )ٕٛ(ح

إف حاجة المسمميف تشتد إلى ىذا النوع مف الفقو عمى كؿ المستوياتإ عمى مستوى الفرد وعمى مستوى المجتما

وعمى مستوى الدولةح

فأما الفرد فكلي اًر ما يواجو في الحياة موالؼ ايبة تتيارض فييا الماالم فيحتاج إلى الموازنة بينيا أو تتيارض

فييا المفاسد فيحتاج كذلؾ إلى الموازنة بينيا أو تتيارض فييا الماالم والمفاسد فيحتاج كذلؾ إلى الموازنة بينيا لتغميب
إحداىا عمى األصرى وىو في ذلؾ كمو ال بد لو أف ينضبط بمنيج فقو الموازنات اواال عرض نفسو لمولوع في األصطا

الفادحةح

اواذا كانت تمؾ ىي حاجة الفرد إلى فقو الموازنات فكذلؾ ىي حاجة المجتما الذي غالباً ما يتيرض لموالؼ شا كة
تتيارض فييا الماالم اليامة أو تتيارض المفاسد أو تتيارض فييا الماالم ما المفاسد أو تتيارض ماالم المجتما
ما ماالم الفرد وإلزالة ذلؾ التيارض وحؿ ذلؾ اإلشكاؿ بأحكاـ عادلة ول اررات سميمة ال بد مف اليودة وااللتزاـ بمنيج
فقو الموازناتح

ول ف كاف ذلؾ ىو شأف الفرد وشأف المجتما في حاجتيما إلى منيج فقو الموازنات فإف شأف الدولة في حاجتيا إلى

فقو الموازنات أكبر وأصطر؛ ذلؾ ألف الدولة ىي األكلر تيرضاً لمموالؼ المتيارضة التي تتطمب االلتزاـ واليمؿ بمنيج

فقو الموازنات؛ إذ إف الدولة عندما تضا نظميا وصططيا فإنيا تحدد األولويات لما يجب عممو مف الماالم واألولويات
لما يجب تركو مف المفاسد وىذه األولويات ال يمكف تحديدىا إال مف ص ؿ فقو الموازنات الذي يستبيف بو تفاوت الماالم

وتفاوت المفاسد وكيؼ ترتب الماالم والمفاسد بنا عمى ما بينيا مف تفاوت·

ول ف كاف ذلؾ في جانب التنظيـ فيو كذلؾ في جانب التنفيذ؛ إذ إف الدولة وىي تسير نحو تحقيؽ ماالم األمة

ودر المفاسد عنيا ال بد أف يكوف برنامجيا التنفيذي في ذلؾ مبنياً عمى البد بتحقيؽ ما ىو أعظـ مامحة لـ ما ىو دونو

ودر ما ىو أشد صط اًر لـ ما ىو دونو وتحقيؽ الماالم الكبرى اواف اكتنفتيا مفاسد اغرى ودر المفاسد الكبرى اواف
أىدرت مييا ماالم مساوية ليا أو أدنى منيا وكؿ ذلؾ ال بد أف يتـ وفؽ منيج الموازنات·
وعمى ىذا فإف لمنيج فقو الموازنات أىمية لاوى واحتياج كبير في مجاؿ السياسة الشرعية بؿ إف السياسة

الشرعية تقوـ في أساسيا عمى فقو الموازنات·

والحاجة إلى فقو الموازنات كبيرة جداً في كؿ نواحي الحياة -التاادياً واجتماعياً وسياسياً ولقافياً وغيرىا -صاوااً

في ىذا اليار الذي تداصمت فيو األمور وتيقدت فيو القضايا وأحاط بيا الكلير مف الم بسات التي ال يمكف ع جيا إال

مف ص ؿ منيج فقو الموازنات اواذا غاب عنا فقو الموازنات فقد سددنا عمى أنفسنا كلي اًر مف أبواب السية والرحمة واتصذنا
فمسفة الرفض أساساً لكؿ تيامؿ واالنغ ؽ عمى الذات تكأة لمفرار مف مواجية المشك ت وااللتحاـ عمى الصاـ في عقر

داره وسيكوف أسيؿ شي عمينا أف نقوؿإ (ال) أو (حراـ) في كؿ أمر يحتاج إلى إعماؿ فكر واجتيادح

أما في ضو فقو الموازنات فسنجد ىناؾ سبي ً لممقارنة بيف وضا ووضا والمفاضمة بيف حاؿ وحاؿ والموازنة بيف
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المكاسب والصسا ر عمى المدى القاير وعمى المدى الطويؿ وعمى المستوى الفردي وعمى المستوى الجماعي ونصتار بيد
ذلؾ ما نراه أدنى لجمب المامحة ودر المفسدة()ٕٜح

إضافة إلى ما سبؽ فإف الحاجة ماسة أيضاً إلى فقو الموازنات في ميداف اليمؿ اإلس مي الذي يسيى إلى إا ح

أوضاع األمة والنيوض بيا فما مف شؾ أف أوضاع األمة اإلس مية لد وامت إلى حد مف التردي لـ يسبؽ لو مليؿ كما
أحدلت بيا المؤامرات مف كؿ حدب واوب وانتشرت المفاسد في كؿ جوانب الحياة التاادياً وسياسياً واجتماعياً وتربوياً؛

لذلؾ فإف اليامميف في ميداف اإلا ح واليمؿ اإلس مي يواجيوف وضياً ايباً ومشاكؿ متيددة وتداص ت كليرة بيف
الماالم والمفاسد مما يوجب عمييـ أف يسيروا في عمميـ اإلا حي وفؽ منيج فقو الموازنات؛ ليتبيف ليـ بذلؾ أي

المجاالت يجب البد بإا حيا وأي الماالم يجب تقديميا عمى غيرىا وأي المفاسد يجب البد بإزالتيا وما الذي يجب

عممو عند تنازع الماالم والمفاسد وأما إذا أغفمت حركة اإلا ح منيج فقو الموازنات فإنيا ستقا في أصطا فادحة
وصسا ر كبيرة؛ ألف ما يحيط بيا اليوـ مف أوضاع ايبة وتيقيدات جمة وم بسات صطيرة يجيميا بحاجة إلى اليمؿ
المنضبط الدليؽ والبيد عف اليشوا ية واالرتجاؿ(ٖٓ)ح

املطلب األول :أدلة مشروعية فقه املوازنات مو الكتاب والصهة.

تضافرت الناوص مف الوحي المتمو والوحي المروي عمى مشروعية فقو الموازنات فيما يفوؽ الحار واليد وبياف

ذلؾ في الفرعيف اآلتييفإ

الفرع األول :األدلة من القرآن الكريم.

ش ُّد ِم َن ا ْلقَ ْت ِل[البقرةإ ٔ ]ٜٔإلى لولوإ
ث أْ
وى ْم ِم ْن َح ْي ُ
وى ْم َوأ ْ
وى ْم َح ْي ُ
َخَر ُجوُك ْم َوا ْل ِفتَْن ُة أَ َ
َخ ِر ُج ُ
ث ثَ ِق ْفتُ ُم ُ
ٔ) لولو تيالىإ َ واقْتُمُ ُ
ِّين لِمَّ ِو[البقرةإ ٖ]ٜٔح فالقتاؿ في سبيؿ اهلل يحقؽ مامحة عظيمة وىي إع كممة
َ وقَ ِاتمُ ُ
ون الد ُ
ون ِفتْ َن ٌة َوَي ُك َ
وى ْم َحتَّى ل تَ ُك َ
ون ِفتَْن ٌة أيإ حتى ال يكوف شرؾ وفي القتاؿ
اهلل وجيؿ الصضوع كمو لشرعو اواذالؿ الشرؾ وأىمو فقولوإ َ حتَّى ل تَ ُك َ
مفسدة إزىاؽ األرواح إال أف المامحة في بقا الديف اواع التوحيد اواذالؿ الشرؾ ورفا الفتنة ال تقاوميا المضرة في
إزىاؽ األرواح كما أف حفظ الديف مقدـ عمى حفظ النفوسح

ِ
يو َكِبير وص ٌّد ع ْن سِب ِ ِ
يو قُ ْل ِقتَا ٌل ِف ِ
ال ِف ِ
الش ْي ِر ا ْل َحرِام ِقتَ ٍ
سأَلوَن َك َع ِن َّ
س ِجِد ا ْل َحَرِام
يل المَّو َوُك ْفٌر ِبو َوا ْل َم ْ
ٕ) لولو تيالىإ َ ي ْ
ٌ َ َ َ َ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
وِا ْخراج أ ْ ِ ِ ِ
ا ِّد المشركيف عف سبيؿ اهلل وكفرىـ
َ َ ُ
َىمو م ْن ُو أَ ْك َبُر ع ْن َد المَّو َوا ْلفتْ َن ُة أَ ْك َبُر م َن ا ْلقَ ْت ِل[البقرةإ  ]ٕٔٚأيإ أف مفسدة َ

بو وادىـ المؤمنيف عف المسجد الحراـ اواصراجيـ منو أكبر مف مفسدة لتاليـ في الشير الحراـ فتحتمؿ أدنى المفسدتيف لدفا
أكبرىما ف بأس بالقتاؿ في الشير الحراـ في تمؾ الظروؼح

جمييا بؿ البد مف الولوع
وىذا ملاؿ عمى تيارض المفاسد أو تزاحـ المفاسد فإذا كاف ىناؾ محرماف ال يمكف تركيما
ً
محرما
محظور أو
ًا
توكيدا وىو ما ييرؼ بارتكاب أصؼ الضرريف اوانما يسمى
إلما وألميما
ً
ً
في أحدىما فيرتكب ألميما ً
باعتبار األاؿح

َن ْف ِع ِي َما[...البقرةإ

ٖ) لولو تيالىإ يسأَلوَن َك ع ِن ا ْل َخم ِر وا ْلم ْي ِس ِر قُ ْل ِفي ِيما إِثْم َك ِبير وم َن ِ
افعُ لِ َّمن ِ
اس َوِاثْ ُم ُي َما أَ ْك َبُر ِم ْن
َ
َْ
َ ٌ ٌ ََ
ْ َ َ
]ٕٜٔح فشارب الصمر يتيدى عمى اآلصريف بالضرب والشتـ والقتؿ ويترؾ اليبادة وىي مفاسد عظيمة ال تقاوميا الماالم
المزعومةح
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روى الطبري عف ابف عباس في لولو تيالىإ َ وِاثْ ُم ُي َما أَ ْك َبُر ِم ْن َن ْف ِع ِي َما يقوؿإ ما يذىب مف الديف واإللـ فيو أكبر
مما يايبوف في فرحيا إذا شربوىا(ٖٔ)ح
ففي الصمر والميسر مف المفاسد ما يربو عمى الماالم التي توىموىا و ما فييما مف المفاسد مف إيقاع اليداوة والبغضا
والاد عف ذكر اهلل وعف الا ة أعظـ مما ظنوه فييما ا حا؛ ألف الصمر كانت عندىـ تشجا الجباف وتبيث البصيؿ عمى
البذؿ وتنشط الكسالى والميسر كذلؾ كاف عندىـ محمودا؛ لما كانوا يقادوف بو مف إطياـ الفق ار والمساكيف واليطؼ عمى
المحتاجيف(ٕٖ)ح

فيذا ملاؿ عمى تيارض المامحة ما المفسدة ومراعاة األغمب منيما والمفسدة ىنا أغمب لذا نبييـ اهلل -جؿ وع -
تمييدا لتحريمياح
إلى ذلؾ؛
ً

اواذا كاف ضرر المفسدة أكبر مف نفا المامحة لدـ در المفسدة عمى جمب المامحةح

ون ِم ْن ُد ِ ِ
س ُّبوا المَّ َو َع ْدواً ِب َغ ْي ِر ِع ْمٍم[األنياـإ ]ٔٓٛح لاؿ ابف عاشورإ
ين َي ْد ُع َ
س ُّبوا الَِّذ َ
ون المَّو فَ َي ُ
ٗ) لولو تيالىإ َ ول تَ ُ
السب لممفسدة ولـ يكف مشوباً بمامحةح وليس ىذا ملؿ تغيير
فتمحض ىذا
السب عا قاً مف المقاود مف البيلة
"فاار
ّ
ّ
ّ

تتردد
باليرضح وذلؾ َمجاؿ ّ
المنكر إذا صيؼ إفضاؤه إلى مفسدة؛ ّ
ألف تغيير المنكر مامحة بال ّذات اوافضاؤه إلى المفسدة َ
لوة وضيفاً وتحقّقاً واحتماالًح وكذلؾ القوؿ في تيارض
فيو أنظار اليمما المجتيديف بحسب الموازنة بيف الماالم والمفاسد ّ
الماالم والمفاسد كمّيا"(ٖٖ)ح

كؿ حاؿ فمتى
األمة عمى ّ
وذكر القرطبي عف اليمما أف حكـ ىذه اآلية محكـ غير منسوخح وأف حكميا باؽ في ىذه ّ
الا ة
ب ىو اإلس ـ أو ّ
ييتو أف َي ُس ّ
إف ّ
كاف الكافر في منية وصيؼ ّأنو ْ
النبي -عميو ّ
سب المسمموف أانامو أو أمور شر َ
ميايةح
ألنو بمنزلة البيث عمى ال
امبانيـ وال كنا سيـ؛ ّ
ّ
الس ـ -أو المّوَ  لـ يح ّؿ لممسمـ أف ّ
و ّ
يسب ُ
وفييا دليؿ عمى أف المحؽ لد يكؼ عف حؽ لو إذا أدى إلى ضرر يكوف في الديف(ٖٗ)ح

فسب آلية المشركيف الباطمة وتحقير الطواغيت وتاغيرىـ حتى يضيؼ شأنيـ مامحة ولكف لما ترتب عمى
نظر لضيؼ المؤمنيف حين ٍذ
ذلؾ مفسدة كبيرة ال تقاوميا ىذه المامحة ػ وىذه المفسدة ىي سبيـ هلل ولدرتيـ عمى ذلؾ؛ ًا
ػ نياىـ اهلل عف سب آليتيـ؛ فذلؾ مف باب تفويت مامحة لدفا مفسدة أكبر(ٖ٘)ح
ت أْ ِ
الس ِفي َن ُة فَ َكا َن ْت لِمس ِ
اء ُى ْم َمِم ٌك َيأْ ُخ ُذ ُك َّل
أما َّ
٘) لولو تيالىإ َّ 
ون ِفي ا ْل َب ْح ِر فَأََرْد ُ
يب َيا َو َك َ
ين َي ْع َممُ َ
اك َ
َن أَع َ
ان َوَر َ
َ َ
ِ ٍ
َن
صباً[الكيؼإ َ  ]ٜٚوأ َّ
َن ُي ْرِىقَ ُي َما طُ ْغ َياناً َو ُك ْفراً[الكيؼإ ٓ ]ٛفَأََرْد َنا أ ْ
ان أ ََب َواهُ ُم ْؤ ِم َن ْي ِن فَ َخ ِشي َنا أ ْ
الم فَ َك َ
سفي َنة َغ ْ
َ
َما ا ْل ُغ ُ
ِ
ي ْب ِدلَيما ربُّيما َخ ْي ارً ِم ْن ُو َزَكاةً وأَقْرب ر ْحماً[الكيؼإ ٔ ]ٛوأَ َّما ا ْل ِج َدار فَ َك َ ِ
ان تَ ْحتَ ُو َك ْنٌز
يم ْي ِن ِفي ا ْل َم ِدي َن ِة َو َك َ
َ
َ ََ ُ
ُ
الم ْي ِن َيت َ
ان ل ُغ َ
ُ َُ َ َُ
يل
ستَ ْخ ِر َجا َك ْن َزُى َما َر ْح َم ًة ِم ْن َرِّب َك َو َما فَ َع ْمتُ ُو َع ْن أ َْم ِري َذلِ َك تَأ ِْو ُ
َن َي ْبمُ َغا أ ُ
اد َرب َ
ُّك أ ْ
َشد ُ
صالِحاً فَأ ََر َ
ان أ َُب ُ
لَ ُي َما َو َك َ
َّى َما َوَي ْ
وى َما َ
ِ
ما لَم تَ ِ
ص ْب ارً[الكيؼإ ٕ ]ٛلاؿ القرطبيإ "ففي ىذا مف الفقو اليمؿ بالماالم إذا تحقؽ وجييا وجواز إا ح
َ ْ ْ
سط ْع َعمَ ْيو َ
()ٖٙ
كؿ الماؿ بإفساد بيضو" ح
ففي ىذه اآليات أف فساد صرؽ السفينة أىوف مف فساد غاب السفينة فيد أر الفساد األعظـ بارتكاب الفساد األصؼح
وىو دليؿ عمى الموازنة بيف الفاسد واألفسدح
وأف لتؿ اليبد الاالم الغ ـ الذي سيكوف طاغيا وكاف ار ليبدليما اهلل مف ىو صير زكاة وألرب رحما فيو موازنة بيف
الماالم والمفاسدح
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وأف بنا الصضر الجدار مف غير أجرة أصؼ مف تركو حتى ينيار ففي ذلؾ در الفساد األعظـ بارتكاب الفساد األصؼ

وىو دليؿ عمى الموازنة بيف الضرر األصؼ والضرر األشد بارتكاب أصؼ الضرريف()ٖٚح
الفرع الثاني :األدلة من السنة النبوية.

ٔ)

ما رواه البصاري عف عا شة أف النبي  لاؿ لياإ "يا عا شة لوال لومؾ حديث عيدىـ ػ لاؿ ابف الزبيرإ بكفر -لنقضت

الكيبة فجيمت ليا بابيفإ باب يدصؿ الناس وباب يصرجوف"ح ففيمو ابف الزبيرح
ولد ترجـ البصاري ليذا الحديث بقولوإ (باب مف ترؾ بيض االصتيار مصافة أف يقار فيـ بيض الناس عنو فيقيوا
في أشد منو)ح

يقوؿ النوويإ "وفي ىذا الحديث دليؿ لقواعد مف األحكاـإ منيا إذا تيارضت الماالم أو تيارضت مامحة ومفسدة

وتيذر الجما بيف فيؿ المامحة وترؾ المفسدة بدئ باألىـ؛ ألف النبي  أصبر أف نقض الكيبة وردىا إلى ما كانت عميو
مف لواعد إبراىيـ  مامحة ولكف تيارضو مفسدة أعظـ منو وىي صوؼ فتنة بيض مف أسمـ لريباً؛ وذلؾ لما كانوا

ييتقدونو مف فضؿ الكيبة فيروف تغييرىا عظيماً فتركيا ح ومنيا فكر ولي األمر في ماالم رعيتو واجتنابو ما يصاؼ
منو تولد ضرر عمييـ في ديف أو دنيا إال األمور الشرعية كأصذ الزكاة اوالامة الحدود ونحو ذلؾ"()ٖٛح
جدا فصشي 
ولاؿ ابف حجر -رحمو اهلل-إ "وفي الحديث مينى ما ترجـ لو؛ ألف لري ًشا كانت تيظـ أمر الكيبة ً
أف يظنوا ألجؿ لرب عيدىـ باإلس ـ أنو َغي ََّر بنا ىا لينفرد عمييـ بالفصر في ذلؾ ويستفاد منو ترؾ المامحة ألمف

الولوع في المفسدة ومنو ترؾ إنكار المنكر صشية الولوع في أنكر منو وأف اإلماـ يسوس رعيتو بما فيو إا حيـ ولو

محرما"()ٖٜح
كاف مفضوالً ما لـ يكف
ً

وفي موضا آصر لاؿ ميمقا عمى الحديثإ "وفيو اجتناب ولي األمر ما يتسرع الناس إلى إنكاره وما يصشى منو تولد

الضرر عمييـ في ديف أو دنيا وتألؼ لموبيـ بما ال يترؾ فيو أمر واجبح وفيو تقديـ األىـ فاألىـ مف دفا المفسدة وجمب

المامحة وأنيما إذا تيارضا بدئ بدفا المفسدة وأف المفسدة إذا أمف ولوعيا عاد استحباب عمؿ المامحة"(ٓٗ)ح
ٕ)

ما رواه البصاري عف أبي سييد لاؿإ بينا النبي  يقسـ جا عبد اهلل بف ذي الصويارة التميمي فقاؿإ اعدؿ يا رسوؿ

أاحابا يحقر
اهلل فقاؿإ "ويمؾ ومف ييدؿ إذا لـ أعدؿ؟" لاؿ عمر بف الصطابإ دعني أضرب عنقوح لاؿإ "دعو فإف لو
ً
أحدكـ ا تو ما ا تو وايامو ما ايامو يمرلوف مف الديف كما يمرؽ السيـ مف الرمية"(ٔٗ)ح
وفي رواية مسمـإ فقاؿ عمرإ "دعني يا رسوؿ اهلل فألتؿ ىذا المنافؽح فقاؿإ "مياذ اهلل أف يتحدث الناس أني ألتؿ

أاحابي إف ىذا وأاحابو أ
يقروف القرآف ال يجاوز حناجرىـ يمرلوف منو كما يمرؽ السيـ مف الرمية"(ٕٗ)ح
ولد ترجـ البصاري لمحديث بقولوإ (باب مف ترؾ لتاؿ الصوارج لمتألؼ ول

ينفر الناس عنو)ح

فينا وجدت مامحة وىي تأديب المارليف وردع المنافقيف ويقابميا مفسدة نفور الناس عف الدصوؿ في اإلس ـ وترويج
الشا يات المنكرة عمى الرسوؿ  ودفا ىذه المفسدة أولى مف تحقيؽ المامحة المشار إلييا بص ؼ ما لو أمنت تمؾ
المفسدة فحين ذ ال يترؾ تحقيؽ المامحة المذكورة(ٖٗ)ح

لاؿ اإلسماعيميإ "لو لتؿ مف ظاىره الا ح عند الناس لبؿ استحكاـ أمر اإلس ـ ورسوصو في القموب لنفرى ػ ػ ػـ

عف الدصوؿ في اإلس ـ وأما بيده  ف يجوز ترؾ لتاليـ إذا ىـ أظيروا رأييـ وتركوا الجماعة وصالفوا األ مة ما القدرة
عمى لتاليـ"ح
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ولاؿ الميمبإ "التألؼ إنما كاف في أوؿ اإلس ـ إذ كانت الحاجة ماسة لذلؾ لدفا مضرتيـ فأما إذ أعمى اهلل اإلس ـ

ف يجب التألؼ إال أف تنزؿ بالناس حاجة لذلؾ فإلماـ الولت ذلؾ"(ٗٗ)ح

أاحابا بالافة
ولاؿ ابف حجر -رحمو اهلل-إ لولوإ "فإف لو أاحابا" ىذا ظاىره أف ترؾ األمر بقتمو بسبب أف لو
ً
المذكورة وىذا ال يقتضي ترؾ لتمو ما ما أظيره مف مواجية النبي  بما واجيو فيحتمؿ أف يكوف لمامحة التأليؼ

تنفير عف دصوؿ
كما فيمو البصاري؛ ألنو وافيـ بالمبالغة في اليبادة ما إظيار اإلس ـ فمو أذف في لتميـ لكاف ذلؾ ًا
غيرىـ في اإلس ـ(٘ٗ)ح
ٖ)

ما رواه البصاري عف ابف مسيود  لاؿإ "كاف رسوؿ اهلل  يتصولنا بالموعظة في األياـ مصافة السآمة عمينا"()ٗٙح
وترجـ لو البصاري بقولوإ (باب ما كاف النبي  يتصوليـ بالموعظة واليمـ كي ال ينفروا)ح
لاؿ ابف حجرإ "يستفاد مف الحديث استحباب ترؾ المداومة في الجد في اليمؿ الاالم صشية الم ؿ"()ٗٚح

فترؾ الرسوؿ  مامحة كلرة الوعظ والتيميـ لدفا مفسدة النفور والفتور واالنقطاع ففيو دليؿ عمى أف الرسوؿ
 وازف بيف مامحة االتياظ ومفسدة النفور وىو تطبيؽ لقاعدة "در المفاسد مقدـ عمى جمب الماالم"ح
ٗ) ما رواه البصاري أف النبي  لاؿ لمياذإ "مف لقي اهلل ال يشرؾ بو شيًا دصؿ الجنة" لاؿإ أال أبشر الناس؟ لاؿإ
"ال إني أصاؼ أف يتكموا"ح
لوما دوف لوـ كراىية أف ال يفيموا)ح وفي رواية" ْين ُكموا" بإسكاف
وترجـ البصاري لمحديث بقولوإ (باب مف صص باليمـ ً
النوف وضـ الكاؼح

اعتمادا عمى ما يتبادر مف ظاىره()ٗٛح
أي يمتنيوا مف اليمؿ
ً
وعند مسمـ أف النبي  أمر أبا ىريرة أف يبشر بذلؾ الناس فمقيو عمر فدفيو ولاؿإ ارجا يا أبا ىريرة ودصؿ عمى

ألره فقاؿإ يا رسوؿ اهلل ال تفيؿ؛ فإني أصشى أف يتكؿ الناس فصميـ ييمموفح فقاؿ -عميو الا ة والس ـ-إ "فصميـ"()ٜٗح

لاؿ ابف حجر -رحمو اهلل-إ فكأف لولو  لمياذ "أصاؼ أف يتكموا" كاف بيد لاة أبي ىريرة فكاف النيي لممامحة
ال لمتحريـ فمذلؾ أصبر بو مياذ ليموـ اآلية بالتبميغح والط عو  عمى أنو لـ يكف المقاود مف المنا التحريـ كما ىو
ظاىر مف لاة أبي ىريرة )٘ٓ(ح

فتبميغ الناس بيذه البشارة اوادصاؿ السرور عمييـ بذلؾ مامحة واتكاليـ عمى ذلؾ وعدـ فيميـ وتركيـ اليمؿ مفسدة

عظيمة لذا اعتمد رسوؿ اهلل  ما رآه عمر في ذلؾ(ٔ٘)ح
٘)

ما رواه سيد أنو لاؿإ أعطى رسوؿ اهلل  رىطًا وأنا جالس فييـ لاؿإ فترؾ رسوؿ اهلل  منيـ رج ً لـ ييطو وىو

"أو
إلي فقمت إلى رسوؿ اهلل  فساررتو فقمتإ يا رسوؿ اهلل ما لؾ عف ف ف واهلل إني ألراه
ً
مؤمنا لاؿإ ْ
أعجبيـ ّ
مسمما"
"أو
مسمما" فسكت لمي ً لـ غمبني ما أعمـ منو فقمتإ يا رسوؿ اهلل ما لؾ عف ف ف فواهلل إني ألراه ً
ً
مؤمنا لاؿإ ْ
ً
مسمما" لاؿإ "إني
"أو
فسكت لمي ً لـ غمبني ما أعمـ منو فقمتإ يا رسوؿ اهلل ما لؾ عف ف ف فواهلل إني ألراه ً
ً
مؤمنا لاؿإ ْ
إلي منو صشية أف يكب في النار عمى وجيو"(ٕ٘)ح
ألعطي الرجؿ وغيره أحب ّ
وعف عمر بف الصطاب إ لَ َس َـ رسو ُؿ اهلل  لَ ْس ًما فقمتإ واهلل يا رسوؿ اهلل لَغير ىؤال كاف أحؽ بو منيـ لاؿإ
يبصموني فمست بباصؿ"(ٖ٘)ح
"إنيـ صيروني أف يسألوني بالفحش أو ّ
لاؿ النووي -رحمو اهلل-إ "ميناه أنيـ ألحوا في المسألة لضيؼ إيمانيـ وألجأوني بمقتضى حاليـ إلى السؤاؿ بالفحش
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أو نسبتي إلى البصؿ ولست بباصؿ وال ينبغي احتماؿ واحد مف األمريفح ففيو مداراة أىؿ الجيالة والقسوة وتألفيـ إذا كاف

فيو مامحة وجواز دفا الماؿ إلييـ ليذه المامحة"(ٗ٘)ح

ففي ىذا الحديث داللة عمى أف در المفاسد مقدـ عمى جمب الماالم وأف الرسوؿ  وازف بيف الماالم والمفاسد
ومشروعية فقو الموازناتح
ٍِ
اى ْـ َّ
طا ِفَ ِة ا ْل َم ْس ِج ِد فََز َج َرهُ َّ
َع َاربِ ٌّي فََبا َؿ ِفي َ
"جا َ أ ْ
اس فََنيَ ُ
ضى َب ْولَوُ
النبِ ُّي َ فمَ َّما لَ َ
 )ٙعف أََن َس ْب َف َمالؾ  لَا َؿإ َ
الن ُ
النبِ ُّي  بِ َذُن ٍ
َم َر َّ
يؽ َعمَْي ِو"(٘٘)ح
ُى ِر َ
وب ِم ْف َما ٍ فَأ ْ
أَ
فالرسوؿ  دفا أعظـ المضرتيف بأصفيما؛ ألنو لو لطا عميو بولو ألضر بو وكاف يحاؿ مف تقويمو مف محمو

ما ما لد حاؿ مف تنجيس المسجد تنجيس بدنو وليابو ومواضا مف المسجد غير الذي لد ولا فيو البوؿ أوالً()٘ٙح

لاؿ ابف حجرإ "بؿ أمرىـ -أي النبي  -بالكؼ عنو لممامحة الراجحة وىو دفا أعظـ المفسديف باحتماؿ أيسرىماح

وتحايؿ أعظـ المامحتيف بترؾ أيسرىما"()٘ٚح

املطلب الثاني :مههج الصحابة والتابعني يف فقه املوازنات وأدلته.
لقد كاف احابة رسوؿ اهلل  أعرؼ الناس بمقااد الشريية وغايات الممة وأىداؼ الكتاب والسنة لسماعيـ القرآف

غضا طريا ولرؤيتيـ الرسوؿ  ولمشاىدة أفيالو وأحوالو وسيرتو وسماع ك مو واليمـ بمقااده وشيود تنزيؿ الوحي

فيرفوا مقااده ومراده وساروا عمى دربو وصطاه في استنباط األحكاـ فكانوا يوازنوف بيف الولا ا وأحواليا ومآالتيا ويتغيوف
بأحكاميـ مقااد الشريية اإلس مية وجمب الماالم وتكميميا ودر المفاسد وتيطيمياح
يقوؿ ابف رشدإ "إف الاحابة كانوا ىـ أليد بمفيوـ األحواؿ ودالالت األلواؿ()٘ٛح
وعار التابييف امتداد ليار الاحابة واتااؿ لو فقد عايش التابيوف احابة رسوؿ اهلل  وورلوا منيـ مروياتيـ
وألضيتيـ واجتياداتيـ ومسالؾ استنباطاتيـ وفيموا تيمي تيـ المقاادية والمامحية وغير ذلؾ مما أعانيـ وساعدىـ عمى
مواكبة عارىـ وبياف أحكامو المصتمفة()ٜ٘ح

يذكر ابف تيمية أنو لميرفة المسمميف ما أراد اهلل ورسولو  بألفاظ الكتاب والسنة ال بد ليـ أف ييرفوا لغة القرآف التي

بيا نزؿ وما لالو الاحابة والتابيوف ليـ بإحساف وسا ر عمما المسمميف في مياني تمؾ األلفاظ فإف الرسوؿ  لما
صاطبيـ بالكتاب والسنة عرفيـ ما أراد بتمؾ األلفاظ وكانت ميرفة الاحابة لمياني القرآف أكمؿ مف حفظيـ لحروفو ولد

بمغوا تمؾ المياني إلى التابييف أعظـ مما بمغوا حروفو(ٓ)ٙح

ولد كاف اجتياد الاحابة والتابييف لا ما عمى أسس متنوعة تجما بيف النقؿ واليقؿ بيف الداللة المغوية والظاىرية

لمنص ومقاده وحكمتو مراعيف في ذلؾ مقااد الشريية وماالم الصمؽ عامميف عمى إزالة التيارض بيف الناوص

واألدلة بحسب الظاىر مرجحيف بيف مراتب الماالم والمقااد نفسيا(ٔ)ٙح

والحقيقة الواضحة لمف استيرض عار الاحابة والتابييف يجد أنيـ لـ يكونوا يتوانوف عف ترتيب األحكاـ وفؽ

الماالم متى لمسوا فييا الصير ووجدوا أنيا مندرجة ضمف مقااد الشارع(ٕ)ٙح

وىناؾ أدلة كليرة وأملمة عديدة عمى فقو الموازنات مف ألواؿ السمؼ واليمما مف الاحابة والتابييف وغيرىـ وفتاواىـ

وأفياليـ التي طبقوا فييا نيجو  في اعتبار الماالم والمفاسد ومراعاتيا والموازنة بينيا ومنيا ما يأتيإ

اجمللة األردنية يف الدراشات اإلشالمية ،مج ( ،)11ع (1110 ،)1ه2018/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 511

13

Published by Arab Journals Platform, 2018

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 14 [2018], Iss. 4, Art. 8

مههج الصحابة والصلف الصاحل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٔ)

إف احابة رسوؿ اهلل  لد عمموا بفقو الموازنات مف أوؿ يوـ بيد وفاة الرسوؿ  وفي أوؿ لضية واجيتيـ بيد وفاتو

مباشرة؛ وذلؾ أنو تيارض لدييـ مامحتاف وىماإ مامحة دفف النبي  ومامحة تنايب الصميفة وأشكؿ عمييـ
تحديد أي المامحتيف يكوف البد بيا وأييما تؤصر وبنا عمى فقو الموازنات فقد تجمى لماحابة أف المامحتيف

متفاوتتاف بيف كبرى واغرى فالمامحة الكبرى ىي اصتيار صميفة لممسمميف والاغرى ىي دفف الرسوؿ ؛ وذلؾ ألف

بقا المسمميف دوف صميفة أصطر عمى اإلس ـ مف تأصير دفف الرسوؿ  فإلامة صميفة لممسمميف أمر ال بد مف السرعة في

إلامتو حفاظاً عمى كياف الدولة اإلس مية·
وبما أف المامحتيف متفاوتتاف فقد لدـ الاحابة المامحة الكبرى عمى المامحة الاغرى وبدأوا باصتيار الصميفة
(ٖ)ٙ

ولما انتيوا مف ذلؾ سارعوا بدفف الرسوؿ 

ولـ يصرج مف بيف الاحابة مف ينكر ملؿ ىذا اليمؿ فدؿ ذلؾ عمى
(ٗ)ٙ

إجماعيـ في األصذ بفقو الموازنات وترتيب األولويات والترجيم بيف الماالم

ح

دفيا لمفسدة اصت ؼ الناس
ٕ) جما الاحابة لمقرآف الكريـ لـ كتابة المااحؼ وجما الناس عمى ماحؼ واحد؛ ً
بيضا التي ىي أعظـ مف مامحة التورع بإبقا الحاؿ في ذلؾ عمى
في الكتاب وتفرليـ وتنازعيـ بؿ وربما تكفير بيضيـ ً
ما ىو عميو كما في -عيده )ٙ٘(-ح

روى البصاري أف حذيفة بف اليماف لدـ عمى علماف -رضي اهلل عنيما -وكاف يغازي أىؿ الشاـ في فتم أرمينية

وأذربيجاف ما أىؿ اليراؽ فأفزع حذيفة اصت فيـ في الق ار ة فقاؿ حذيفة ليلمافإ "يا أمير المؤمنيف أدرؾ ىذه األمة لبؿ

أف يصتمفوا في الكتاب اصت ؼ الييود والناارى فأرسؿ علماف إلى حفاةإ أف أرسمي إلينا بالاحؼ ننسصيا في المااحؼ
لـ نردىا إليؾ"ح

فأرسمت بيا حفاة إلى علماف -رضي اهلل عنيما -فأمر زيد بف لابت وعبداهلل بف الزبير وسييد بف الياص وعبد

الرحمف بف الحارث بف ىشاـ  أجمييف فنسصوىا في المااحؼ ولاؿ علماف لمرىط القرشييف الل لةإ "إذا اصتمفتـ أنتـ

وزيد بف لابت في شي مف القرآف فاكتبوه بمساف لريش فإنما نزؿ بمسانيـ" ففيموا حتى إذا نسصوا الاحؼ في المااحؼ
رد علماف الاحؼ إلى حفاة فأرسؿ إلى كؿ أفؽ بماحؼ مما نسصوا وأمر بما سواه مف القرآف في كؿ احيفة أو

ماحؼ أف يحرؽ()ٙٙح

وأما الاحؼ التي كانت عند حفاة فإنيا لما ماتت أصذىا علماف مف عبداهلل بف عمر -رضي اهلل عنيما -فغسمت

غس ()ٙٚح

وجا في بيض الروايات أنو لما كاف في ص فة علماف جيؿ الميمـ ييمـ ل ار ة الرجؿ والميمـ ييمـ ل ار ة الرجؿ

فجيؿ الغمماف يمتقوف فيصتمفوف حتى ارتفا ذلؾ إلى الميمميف وكفر بيضيـ بق ار ة بيض فبمغ ذلؾ علماف فقاـ

صطيبا فقاؿإ أنتـ عندي تصتمفوف فيو وتمحنوف فمف نأى عني مف أىؿ األماار أشد فيو اصت فا وأشد لحنا اجتميوا يا
أاحاب محمد فاكتبوا لمناس إماما()ٙٛح

وبيف ابف جرير الطبري في جما علماف لمماحؼ أف مامحة حفظ اإلس ـ وأىمو ودر الص ؼ فيما بينيـ أعظـ
ّ
مف مامحة ل ار ة القرآف باألحرؼ السبية؛ ألف المامحة األولى واجبة أما األمر بق ار ة القرآف عمى سبية أحرؼ فيو أمر
إباحة ورصاة وليس أمر إيجاب وفرض()ٜٙح
ٖ)

ما رواه البصاري أف النبي  لاؿ لمياذ بف جبؿ إ "ما مف أحد يشيد أف ال إلو إال اهلل وأف محمدا رسوؿ اهلل ادلا

مف لمبو إال حرمو اهلل عمى النار" لاؿ يا رسوؿ اهللإ أف أصبر بو الناس فيستبشروا لاؿ "إذا يتكموا" وأصبر بيا ميػ ػ ػاذ عند
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موتو تألما(ٓ)ٚح
وفي احيم مسمـ أف النبي  أمر أبا ىريرة أف يبشر بذلؾ الناس فمقيو عمر فدفيو ولاؿإ "ارجا يا أبا ىريرة ودصؿ

عمى إلره فقاؿإ يا رسوؿ اهلل ال تفيؿ؛ فإني أصشى أف يتكؿ الناس فصميـ ييمموفح فقاؿ -عميو الا ة والس ـ-إ فصميـ"(ٔ)ٚح
لاؿ ابف حجر رحمو اهللإ "فكأف لولو  لمياذ "أصاؼ أف يتكموا" كاف بيد لاة أبي ىريرة فكاف النيي لممامحة ال لمتحريـ
فمذلؾ أصبر بو مياذ ليموـ اآلية بالتبميغ(ٕ)ٚح

فتبميغ الناس بيذه البشارة اوادصاؿ السرور عمييـ بذلؾ مامحة واتكاليـ عمى ذلؾ وعدـ فيميـ وتركيـ اليمؿ مفسدة

(ٖ)ٚ
لوما دوف
عظيمة؛ لذا اعتمد رسوؿ اهلل  ما رآه عمر في ذلؾ ح وترجـ البصاري لمحديث بقولوإ (باب مف صص باليمـ ً
لوـ كراىية أف ال يفيموا)ح

ٗ)

التدا ابف مسيود برسوؿ اهلل  في تصوؿ الناس بالموعظة مرجحا در مفسدة السآمة عمى جمب مامحة الموعظة

كما رواه البصاري عف أبي وا ؿ لاؿإ "إف عبد اهلل يذكر الناس في كؿ صميس فقاؿ لو رجؿإ يا أبا عبد الرحمف لوددت أنؾ
ذكرتنا كؿ يوـح لاؿإ أما إنو يمنيني مف ذلؾ أني أكره أف أممكـ اواني أتصولكـ بالموعظة كما كاف النبي  يتصولنا بيا
مصافة السآمة عمينا"(ٗ)ٚح
لاؿ ابف حجرإ "ويستفاد مف الحديث استحباب ترؾ المداومة في الجد في اليمؿ الاالم صشية الم ؿ"(٘)ٚح

٘)

امى علماف بمنى أربيا فقاؿ عبد اهلل بف مسيودإ "اميت ما النبي  ركيتيف وما أبي بكر ركيتيف وما عمر

ركيتيف زاد عف حفص وما علماف اد ار مف إمارتو لـ أتميا -زاد مف ىينا عف أبي مياوية -لـ تفرلت بكـ الطرؽ فموددت
أف لي مف أربا ركيات ركيتيف متقبمتيفح لاؿ األعمشإ فحدلني مياوية بف لرة عف أشياصوإ أف عبد اهلل امى أربيا لاؿإ

فقيؿ لوإ عبت عمى علماف لـ اميت أربيا؟ لاؿإ الص ؼ شر"()ٚٙح

ففيو فيؿ المفضوؿ وترؾ الفاضؿ لدفا مفسدة التفرؽ واالصت ؼ()ٚٚح
)ٙ

جير بيض الاحابة بما يستحب اإلسرار بو لمامحة؛ كما جير ابف عباس -رضي اهلل عنيما  -بفاتحة الكتاب

في ا ة الجنازة ولاؿ ألاحابوإ "لتيمموا أنيا سنة"()ٚٛح أي أف ل ار تيا سنة ال أف الجير بيا سنةح

وىذا ألف الذكر لد يكوف السنة المصافتة بو ويجير بو لمامحة راجحة ملؿ تيميـ المأموميف()ٜٚح
وملؿ جير عمر  بدعا االستفتاح فقد لبت أنو كاف يقوؿإ اهلل أكبر سبحانؾ الميـ وبحمدؾ وتبارؾ اسمؾ

وتيالى جدؾ وال إلو غيرؾ(ٓ)ٛح يجير بذلؾ مرات كليرة واتفؽ اليمما عمى أف الجير بذلؾ ليس بسنة راتبة؛ لكف جير

بو لمتيميـ(ٔ)ٛح

ولذلؾ نقؿ عف بيض الاحابة أنو كاف يجير أحيانا بالتيوذ؛ فقد جير ابف عمر وأبو ىريرة باالستياذة ولـ يفيموا ذلؾ

لكونو األفضؿ؛ اوانما لمامحة التيميـ(ٕ)ٛح
عمي  أنو لاؿإ "حدلوا الناس بما ييرفوف أتحبوف أف يكذب اهلل ورسولو"(ٖ)ٛح
 )ٚما رواه البصاري -رحمو اهلل -عف ّ

لاؿ ابف حجر -رحمو اهلل-إ فيو دليؿ عمى أف المتشابو ال ينبغي أف يذكر عند اليامة(ٗ)ٛح وملمو لوؿ ابف مسيود إ

لوما حديلًا ال تبمغو عقوليـ إال كاف لبيضيـ فتنة"(٘)ٛح
"ما أنت محدلًا ً
وعف أبي ىريرة لاؿإ "حفظت مف رسوؿ اهلل  وعا يف فأما أحدىما فبللتو وأما اآلصر فمو بللتو لطا ىذا البميوـ"()ٛٙح
وحمؿ اليمما الوعا الذي لـ يبلو عمى األحاديث التي فييا تبييف أسامي أم ار السو وأحواليـ وزمنيـح
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ولد كاف أبو ىريرة يكني عف بيضو وال يارح بو؛ صوفا عمى نفسو منيـ كقولوإ "أعوذ باهلل مف رأس الستيف اوامارة

الابياف" يشير إلى ص فة يزيد ابف مياوية؛ ألنيا كانت سنة ستيف مف اليجرةح

وممف كره التحديث ببيض دوف بيضإ أحمد في األحاديث التي ظاىرىا الصروج عمى السمطاف ومالؾ في أحاديث
الافات وأبو يوسؼ في الغ ار بح

وعف الحسف أنو أنكر تحديث أنس لمحجاج لاة اليرنييف؛ ألنو اتصذىا وسيمة إلى ما كاف ييتمده مف المبالغة في سفؾ

الدما بتأويمو الواىي وضابط ذلؾ أف يكوف ظاىر الحديث يقوي البدعة وظاىره في األاؿ غير مراد فاإلمساؾ عنو عند
مف يصشى عميو األصذ بظاىره مطموب()ٛٚح
)ٛ

نيي الاحابة الحسيف  عف الصروج عمى يزيدح

عف بشر بف غالب لاؿإ "لاؿ عبد اهلل بف الزبير لمحسيف بف عمي -رضي اهلل عنيما-إ أيف تذىب؟ إلى لوـ لتموا أباؾ

وصذلوا أصاؾ؟ فقاؿ حسيف إ ألف ألتؿ بمكاف كذا وكذا أحب إلي مف أف يستحؿ بي"()ٛٛح

وعف ابف طاووس عف أبيو لاؿإ لاؿ ابف عباسإ "جا ني حسيف يستشيرني في الصروج إلى ما ىاىنا ييني اليراؽ

فقمتإ لوال أف يرزؤا بي وبؾ لشبلت يدي في شيرؾ إلى أيف تصرج؟ إلى لوـ لتموا أباؾ وطينوا أصاؾ فكاف الذي سصا
بنفسي عنو أف لاؿ ليإ إف ىذا الحرـ يستحؿ برجؿ وألف ألتؿ في أرض كذا وكذا غير أنو يباعده أحب إلي مف أف أكوف
أنا ىو"()ٜٛح

وعف الشيبي لاؿإ بمغ ابف عمر وىو بماؿ لو أف الحسيف بف عمي لد توجو إلى اليراؽ فمحقو عمى مسيرة يوميف أو

ل لة فقاؿإ "إلى أيف؟ فقاؿإ ىذه كتب أىؿ اليراؽ وبييتيـ فقاؿإ ال تفيؿ فأبى فقاؿ لو ابف عمرإ إف جبريؿ  أتى
النبي  فصيره بيف الدنيا واآلصرة فاصتار اآلصرة ولـ يرد الدنيا اوانؾ بضية مف رسوؿ اهلل  كذلؾ يريد منكـ فأبى
فاعتنقو ابف عمر ولاؿإ أستودعؾ اهلل والس ـ(ٓ)ٜح

ولـ يكف ىناؾ موجب ليذا الصروج بيد أف باييت األمة يزيدا ولو كاف الحسيف  صي ار مف ألؼ مف ملؿ يزيد ولذلؾ

فقد نياه صيرة الاحابة والتابييف عف ىذا الصروج فأبى والناس في صروجو عمى ل لة أضربإ
الفريق األول :لالوا لقد كاف صروجو واجبا؛ وذلؾ ألف يزيدا ال يستحؽ الص فة ولد فرض عمى األمة بالقوة فكاف يجب

الصروج عميو؛ إلا ح ىذا الصمؿ ورد األمور إلى ناابياح

وأما الفريق الثاني :فيروف أنو لد صرج بغير حؽ عمى اإلماـ المنتصب شرعا ف يجوز صروجو ىذا ولالواإ إذا باييت األمة

شصاا واستقر األمر لو ف يجوز الصروج عميو إال بكفر بواح وما أشبو ذلؾ ولـ يكف ذلؾ في يزيد بف مياوية وما اتيـ بو
مف تيـ لـ يلبت منيا تيمة واحدة ولو بويا إلماـ وبقي نفر لميؿ لـ يباييوا ف عبرة برأييـ فيجب عمييـ الدصوؿ فيما
دصؿ فيو الناس والحسيف  ولو كاف صي ار مف يزيد ب منازع ولكف األمة لـ تباييو وليس ميو نص مف اهلل ورسولو

 بالصروج بؿ الناوص الشرعية الاحيحة تمنا ذلؾ(ٔ)ٜح

وأما الفريق الثالث فقد لالواإ إنو لد اجتيد فأصطأ؛ وذلؾ ألنو كاف لد بيت الصروج عمى يزيد لبؿ أف يظير منو أي شي

يوجب ىذا الصروج وظف أف األمة ستباييو ىو لمكانتو مف النبي  وكذلؾ لولولو بأىؿ الكوفة -وىـ لوـ ال يولؽ بيـ-
فقد لتؿ عمى أيدييـ فيو مأجور مف حيث لاده ولكف صروجو ما كاف ينبغي ولد عمـ يزيد بصروجو وحاوؿ والي مكة
المكرمة أف يلنيو عف ىذا الصروج فأبى بؿ أعطاه كتابا فارغا ولاؿ لوإ اكتب فيو ما ش ت مف حاجات وال تفرؽ افوؼ
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األمة فأبى  ولد حاوؿ صيرة الاحابة الذيف عااروه كابف عمر وابف عباس وأصيو ابف الحنفية وغيرىـ أف يمنيوه فأبى
وما ىذا فقد صرج وكاف بإمكاف والة يزيد منيو مف ذلؾ ولكف لـ يفيموا وحتى عندما جا ه صبر مقتؿ مسمـ بف عقيؿ الذي
بيث لو لبؿ موتو أف ارجا فإف أىؿ الكوفة لد صذلوه وأسمموه وما ىذا لـ يرجا حتى الترب مف الكوفة وكاف الجيش الذي
شكؿ لقتالو ىو مف الذيف كانوا لد باييوه س ار ولـ يكف فييـ أموي واحد وما ىذا ينسب لتمو إلى يزيد وىو غير احيم

ولد حزف يزيد عمى مقتمو وأكرـ أىمو وسيرىـ إلى المدينة وأواى واليو بيـ صي ار حتى عندما صرج أىؿ المدينة عميو لـ
يصرج أحد مف أىؿ الحسيف فإذا كانوا ييتقدوف بأف يزيدا لد لتمو بغير حؽ فمـ لـ يصرجوا ولد جا تيـ الفراة سانحة؟!
والاحيم أنيـ كانوا ييتقدوف أف الذي لتمو ىو الذي صذلو وىـ أىؿ الكوفة وىـ لاتموه حقيقة وليس يزي ػ ػدا وال حتى

عبيد اهلل بف زياد اواف كاف ليبيد اهلل تارفات غير سا غة شرعاح

ولاؿ بيض اليمما إ لـ يكف في صروج الحسيف  مامحة ولذلؾ نياه كلير مف الاحابة وحاولوا منيو ولكنو لـ

يرجا وبيذا الصروج ناؿ أول ؾ الظممة الطغاة مف سبط رسوؿ اهلل  حتى لتموه مظموما شييداح وكاف في صروجو ولتمو
مف الفساد ما لـ يكف يحاؿ لو ليد في بمده ولكنو أمر اهلل تبارؾ وتيالى وما لدره اهلل كاف ولو لـ يشأ الناس(ٕ)ٜح

)ٜ

ما جرى بيف ابف عمر  والصارجيف عمى يزيد بف مياويةح
عف نافا لاؿإ لما صما أىؿ المدينة يزيد بف مياوية جما ابف عمر حشمو وولده فقاؿإ إني سميت النبي  يقوؿإ

"يناب لكؿ غادر لوا يوـ القيامة"ح اوانا لد بايينا ىذا الرجؿ عمى بيا اهلل ورسولو اواني ال أعمـ غد ار أعظـ مف أف يبايا
رجؿ عمى بيا اهلل ورسولو لـ يناب لو القتاؿ اواني ال أعمـ أحدا منكـ صميو وال بايا في ىذا األمر إال كانت الفياؿ
بيني وبينو(ٖ)ٜح

لاؿ ابف حجرإ "في ىذا الحديث وجوب طاعة اإلماـ الذي انيقدت لو البيية والمنا مف الصروج عميو ولو جار في

حكمو وأنو ال ينصما بالفسؽ"(ٗ)ٜح

ٓٔ) ما جرى بيف ابف مطيا وابف الحنفيةح
لاؿ ابف كليرإ "ومشى عبد اهلل بف مطيا وأاحابو إلى محمد ابف الحنفية فأرادوه عمى صما يزيد فأبى فقاؿ ابف

مطياإ إف يزيد يشرب الصمر ويترؾ الا ة ويتيدى حكـ الكتابح فقاؿ ليـإ ما رأيت منو ما تذكروف ولد حضرتو وألمت
عنده فرأيتو مواظبا عمى الا ة متحريا لمصير يسأؿ عف الفقو م زما لمسنةح لالواإ فإف ذلؾ كاف منو تانيا لؾح فقاؿإ
وما الذي صاؼ مني أو رجا حتى يظير إلي الصشوع؟! أفأطميكـ عمى ما تذكروف مف شرب الصمر؟ فم ف كاف أطميكـ عمى

ذلؾ إنكـ لشركاؤه اواف لـ يكف أطميكـ فما يحؿ لكـ أف تشيدوا بما لـ تيممواح لالواإ إنو عندنا لحؽ اواف لـ يكف رأيناهح فقاؿ

ون[الزصرؼإ  ]ٛٙولست مف أمركـ في شي ح
ش ِي َد ِبا ْل َح ِّ
ليـإ لد أبى اهلل ذلؾ عمى أىؿ الشيادة فقاؿإ إَِّل َم ْن َ
ق َو ُى ْم َي ْعمَ ُم َ
لالواإ فميمؾ تكره أف يتولى األمر غيرؾ فنحف نوليؾ أمرناح لاؿإ ما أستحؿ القتاؿ عمى ما تريدونني عميو تابيا وال متبوعاح
لالواإ فقد لاتمت ما أبيؾح لاؿ جي وني بملؿ أبي ألاتؿ عمى ملؿ ما لاتؿ عميوح فقالواإ فمر ابنيؾ أبا ىاشـ والقاسـ بالقتاؿ
ميناح لاؿإ لو أمرتيما لاتمتح لالواإ فقـ مينا مقاما تحض الناس فيو عمى القتاؿح لاؿإ سبحاف اهلل! آمر الناس بما ال أفيمو وال
أرضاه ؟! إذا ما ناحت هلل في عبادهح لالواإ إذا نكرىؾح لاؿإ إذا آمر الناس بتقوى اهلل وأال يرضوا المصموؽ بسصط الصالؽح

وصرج إلى مكة(٘)ٜح

ٔٔ) ما حكي عف عمر بف عبد اليزيز -رحمو اهلل -أف ابنو عبد الممؾ لاؿ لوإ "مالؾ ال تنفذ األمور؟! فواهلل ما أبالي لو أف
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القدور غمت بي وبؾ في الحؽح لاؿإ ال تيجؿ يا بني فإف اهلل ذـ الصمر في آيتيف وحرميا في اللاللة اواني أصاؼ أف أحمؿ
الحؽ عمى الناس جممة فيدفيوه جممة ويكوف مف ذا فتنة"()ٜٙح
وفي رواية أف ولده عبد الممؾ دصؿ عميو فقاؿ لوإ "يا أبت ما منيؾ أف تمضي لما تريده مف اليدؿ؟ فواهلل ما كنت

أروض الناس رياضة الايب -الشديد مف اإلبؿ -اواني
أبالي لو غمت بي وبؾ القدور في ذلؾ! لاؿإ يا بنيإ ّإني إنما ّ
()ٜٚ
أريد أف أحيي األمر مف اليدؿ فأؤصر ذلؾ حتى أصرج ميو طميا مف طما الدنيا فينفروا مف ىذه ويسكنوا ليذه" ح
وفي تاريخ الصمفا لمسيوطيإ دصؿ عمى أبيو فقاؿإ "يا أمير المؤمنيف ما أنت لا ؿ لربؾ غدا إذا سألؾ فقاؿإ رأيت

بدعة فمـ تمتيا أو سنة فمـ تحييا؟ فقاؿ أبوهإ رحمؾ اهلل وجزاؾ مف ولد صي ار يا بنيإ إف لومؾ لد شدوا ىذا األمر عقدة
عقدة وعروة عروة ومتى أردت مكابرتيـ عمى انتزاع ما في أيدييـ لـ آمف أف يفتقوا عمي فتقا كلير فيو الدما

واهلل لزواؿ

الدنيا أىوف عمي مف أف يراؽ بسببي محجمة مف دـ أو ما ترضى أف ال يأتي عمي أبيؾ يوـ مف أياـ الدنيا إال وىو يميت
بدعة ويحيي سنة"()ٜٛح

لاؿ الشاطبيإ وضيت اليمميات عمى وجو ال تصرج المكمؼ إلى مشقة يمؿ بسببيا أو إلى تيطيؿ عاداتو التي يقوـ
بيا ا ح دنياه ويتوسا بسببيا في نيؿ حظوظو؛ وذلؾ أف األمي الذى لـ يزاوؿ شي ا مف األمور الشرعية وال اليقمية ربما

اشمأز لمبو عما يصرجو عف ميتاده بص ؼ مف كاف لو بذلؾ عيد ومف ىنا كاف نزوؿ القرآف نجوما في عشريف سنة ووردت
األحكاـ التكميفية فييا شي ا فشي ا ولـ تنزؿ دفية واحدة؛ وذلؾ ل

تنفر عنيا النفوس دفية واحدة()ٜٜح

ففي فقو الصميفة الراشد عمر بف عبد اليزيز -رحمو اهلل تيالى -ملؿ حسف في اليمؿ بيذا األاؿ فإنو جا إلى الحكـ

بيد مظالـ الترفيا بيض الذيف سبقوه فتدرج ولـ يتيجؿ في التغيير والريب أف إا ح اليوا د المصالفة لمشرع بالتدريج شي ا
فشي ا ما مفسدة بقا المظالـ بأيدي أاحابيا حينا مف الولت صير مف ترؾ اإلا ح كمو أو الولوع في سفؾ الدما ح
ونظير ىذا لو تاب بيض ظممة الحكاـ فاستشار أىؿ اليمـ بيف أف يبقى ويقمؿ الشر ويؤسس مشاريا الصير واإلا ح

مف حيث ال يلير عميو أعدا اإلس ـ في الصارج والداصؿ ما المداراة والدفا بالتي ىي أحسف واتقا أىؿ الفساد والفجور مف
ألاربو بيف ىذا وأف يدع الممؾ لغيره ممف ال يرلب في مؤمف إال وال ذمة وال يحؿ ح ال وال يحرـ حراما لكاف الاواب
الفتوى بالبقا في الحكـ بشرط اإلا ح بقدر االستطاعة وىذا واضم ال إشكاؿ فيو واهلل ييمـ المفسد مف المامم ومف
ادلت نيتو ما اهلل أعانو عمى لدر ادلوح
وكذا لو اضطر المسمموف إلى لاض يدر الفتنة وسفؾ الدما بينيـ بالحكـ بالقود مف القاتؿ وال يستقيـ ذلؾ إال تحت

إمرة كافر يحكميـ احت والية القاضي لمضرورة ومضت أحكامو ولما يترتب عمى ذلؾ مف ماالم عظيمة تربو عمى
مفسدة توليو تحت إمرة الكافرح
لاؿ الشيخ عطية محمد سالـ في  -كتاب الرحمة إلى مكة في ترجمة شيصو الي مة ااحب أضوا البياف محمد
األميف الشنقيطي-إ كاف الحاكـ الفرنسي في الب د يقضي بالقااص في القتؿ بيد محاكمة ومرافية واسية النطاؽ وبيد
تمحيص القضية اوانيا المرافية وادور الحكـ ييرض عمى عالميف جميميف مف عمما الب د لياادلوا عميو ويسمي
اليالميف لجنة الدما وال ينفذ حكـ اإلعداـ في القااص إال بيد ماادلتيما عميوح
ولد كاف -رحمو اهلل -أحد أعضا ىذه المجنة ولـ يصرج مف ب ده حتى ع لدره وعظـ تقديره وكاف عمما مف أع ميا

وموضا لقة أىميا وحكاميا ومحكومييا(ٓٓٔ)ح
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ٕٔ) ما دار بيف ابف المبارؾ والفضيؿ بف عياضح
لاؿ محمد بف إبراىيـ بف أبي سكينةإ أممى عمي ابف المبارؾ سنة سبا وسبييف وما ة وأنفذىا ميي إلى الفضيؿ
بف عياض مف طرسوسإ
يػ ػػا عابػ ػػد الحػ ػػرميف لػ ػػو أبا ػ ػرتنا

ليممػ ػػت أنػ ػػؾ فػ ػػي اليبػ ػػادة تميػ ػػب

مػػف كػػاف يصضػػب جيػػده بدموعػػو

فنحورن ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ب ػ ػ ػ ػ ػ ػػدما نا تتصض ػ ػ ػ ػ ػ ػػب

أو ك ػػاف يتيػ ػػب صيم ػػو فػ ػػي باطػ ػػؿ

فصيولنػ ػ ػػا يػ ػ ػػوـ الاػ ػ ػػبيحة تتيػ ػ ػػب

ريػ ػػم اليبيػ ػػر لكػ ػػـ ونحػ ػػف عبيرنػ ػػا

رىػ ػػج السػ ػػنابؾ والغبػ ػػار األطيػ ػػب

ولقػ ػ ػ ػػد أتانػ ػ ػ ػػا مػ ػ ػ ػػف مقػ ػ ػ ػػاؿ نبين ػ ػ ػ ػػا

لػ ػػوؿ اػ ػػحيم اػ ػػادؽ ال يكػ ػػذب

ال يسػ ػػتوي وغبػ ػػار صيػ ػػؿ اهلل فػ ػػي

أنػ ػػؼ امػ ػػرئ ودصػ ػػاف نػ ػػار تميػ ػػب

ى ػ ػ ػ ػػذا كت ػ ػ ػ ػػاب اهلل ينط ػ ػ ػ ػػؽ بينن ػ ػ ػ ػػا

لػ ػ ػػيس الشػ ػ ػػييد بميػ ػ ػػت ال يكػ ػ ػػذب

فمقيت الفضيؿ بكتابو في الحرـ فقرأه وبكى لـ لاؿإ ادؽ أبو عبد الرحمف وناحني(ٔٓٔ)ح

فقد واؼ اإلماـ ابف المبارؾ انشغاؿ اإلماـ الفضيؿ بف عياض باليبادة ومجاورة الحرـ بالميب والباطؿ مقارنة

بتركو لمقتاؿ في سبيؿ اهلل ىذا ما كوف الجياد المتحدث عنو فرض كفاية ال فرض عيف(ٕٓٔ)ح

ٖٔ) لما دصؿ عبد اهلل بف عمر عمى علماف بف علماف -رضي اهلل عنيما -وىو محاور فقاؿ لوإ "انظر ما يقوؿ ىؤال
يقولوف اصما نفسؾ أو نقتمؾ لاؿ لوإ أمصمد أنت في الدنيا؟ لاؿإ الح لاؿإ ىؿ يممكوف لؾ جنة أو نارا؟ لاؿإ الح لاؿإ ف

تصما لميص اهلل عميؾ فتكوف سنة كمما كره لوـ صميفتيـ صميوه أو لتموه"(ٖٓٔ)ح

فينا فقو عميؽ مف ابف عمر إذ نظر إلى مآؿ تنحي علماف عف ر اسة الدولة ووالية الحكـ فأشار عمى علماف بأف

ال يتنازؿ عف الص فة ولو أدى ذلؾ إلى لتمو؛ ألف مقتؿ علماف  ألؿ مفسدة مف تنحيو عف الص فة حتى ال يتج أر
الناس عمى الصميفة ويصميوه متى أرادوا وسدا لذريية صما الحاكـ والصروج عميو وألف مقتؿ علماف مفسدة صااة والصروج

عمى الحاكـ مفسدة عامة فتدفا المفسدة اليامة بارتكاب المفسدة الصااةح

ٗٔ) لما ىـ الصميفة الميدي أف يبني الكيبة عمى ما بناه عبد اهلل بف الزبير عمى لواعد إبراىيـ -عميو الا ة والس ـ -شاور
مالكا في ذلؾ فقاؿ لو مالؾإ "أنشدؾ اهلل يا أمير المؤمنيف أف ال تجيؿ ىذا البيت مميبة المموؾ بيدؾ ال يشا أحد منيـ أف

يغيره إال غيره فتذىب ىيبتو مف لموب الناس"(ٗٓٔ)ح

فارفو عف رأيو فيو لما ذكر مف أنيا تاير سنة متبية باجتياد أو غيره ف يلبت عمى حاؿ فتذىب ىيبتو مف لموب

الناس(٘ٓٔ)ح

فينا لدـ اإلماـ مالؾ در المفسدة المترتبة عمى ىدـ الكيبة عمى مامحة بنا يا عمى لواعد إبراىيـ -عميو الا ة

والس ـ -عم بقاعدةإ در المفاسد مقدـ عمى جمب الماالم وسدا لذريية ت عب المموؾ ببنا الكيبة وتغييرىا وعدـ لباتياح

املطلب الثالث :أمثلة فقه املوازنات عهد العس بو عبد الصالم.

بيدما تقدـ في المطمب السابؽ مف سوؽ أدلة كليرة وأملمة عديدة عمى فقو الموازنات عند الاحابة والتابييف يذكر

الباحث في ىذا المطمب نماذج ألدلة وأملمة فقو الموازنات ما بيد الاحابة والتابييف مف ألواؿ وفتاوى بيض اليمما الذيف
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اىتموا بيذا الفقو واشتيروا بو ومف ىؤال اليمما الذيف برزوا في ىذا المجاؿ وأبدعوا فيو اإلماـإ سمطاف اليمما اليز
ابف عبد الس ـ -رحمو اهلل تيالى-ح
حيث يقوؿ -رحمو اهلل-إ "ال يصفى عمى عالؿ لبؿ ورود الشرع أف تحايؿ الماالم المحضة ودر المفاسد المحضة

عف نفس اإلنساف وعف غيره محمود حسف وأف تقديـ أرجم الماالم فأرجحيا محمود حسف وأف در أفسد المفاسد فأفسدىا
محمود حسف وأف تقديـ الماالم الراجحة عمى المرجوحة محمود حسف وأف در المفاسد الراجحة مقدـ عمى الماالم
المرجوحة محمود حسفح

واتفؽ الحكما عمى ذلؾ وكذلؾ الش ار ا ححح وأف تقديـ األامم فاألامم ودر األفسد فاألفسد مركوز في طبا ا اليباد؛
نظ اًر ليـ مف رب األرباب ححح
وكذلؾ األطبا يدفيوف أعظـ المرضيف بالتزاـ بقا أدناىما ويجمبوف أعمى الس متيف والاحتيف وال يبالوف بفوات
أدناىما ححح فإف الطب كالشرع وضا؛ لجمب ماالم الس مة واليافية ولدر مفاسد المياطب واألسقاـ ولدر ما أمكف

درؤه مف ذلؾ ولجمب ما أمكف جمبو مف ذلؾح فإف تيذر در الجميا أو جمب الجميا فإف تساوت الرتب تصير اواف تفاوتت
استيمؿ الترجيم عند عرفانو والتولؼ عند الجيؿ بوح
والذي وضا الشرع ىو الذي وضا الطب فإف كؿ واحد منيما موضوع لجمب ماالم ودر مفاسدىـ ححح ح
وال يقػ ػ ػدـ الاالم عمى األامم إال جاىؿ بفضؿ األامم أو شقي متجاىؿ ال ينظر إلى ما بيف المرتبتي ػ ػ ػف مف

التفاوت"()ٔٓٙح

ويمكف تقسيـ ك ـ اليز في فقو الموازنات إلى أربية ألساـإ
القسم األول :تزاحـ الماالم فيما بينياح

القسم الثاني :تيارض الماالم والمفاسدح
القسم الثالث :تزاحـ المفاسد فيما بينياح

القسم الرابع :الموازنة بيف الماالم والمفاسد()ٔٓٚح
القسم األول :تزاحم المصالح فيما بينيا.

بتتبا ك ـ ابف عبد الس ـ عف تزاحـ الماالم نجده يحار ىذا التزاحـ في ل لة أنواع ىيإ

النوع األول :تزاحم مصالح راجحة وأخرى مرجوحة.
ومما ملؿ بو ليذا النوعإ

ٔ -تقديـ إنقاذ الغرلى المياوميف عمى أدا الاموات؛ ألف إنقاذ الغرلى المياوميف عند اهلل أفضؿ مف أدا الا ة

والجما بيف المامحتيف ممكف بأف ينقذ الغريؽ لـ يقضي الا ة وميموـ أف ما فاتو مف مامحة أدا الا ة ال
يقارب إنقاذ نفس مسممة مف الي ؾح وكذلؾ لو رأى الاا ـ في رمضاف غريقا ال يتمكف مف إنقاذه إال بالفطر أو رأى
ماوال عميو ال يمكف تصمياو إال بالتقوي بالفطر فإنو يفطر وينقذه()ٔٓٛح

ٕ -تقديـ ا ة الجنازة عمى ا ة الييديف والكسوفيف اواف صيؼ فواتيما لتأكد تيجيميا وتقدـ عمى الجمية إف اتسا
ولت الجمية فإف صفنا تغير الميت لدمناه عمى الجمية اواف فاتت الجمية؛ ألف حرمتو آكد مف أدا الجمية()ٜٔٓح
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ٖ -إذا ضاؽ ولت الفريضة بحيث ال يتسا لغيرىا فذكر ا ة نسييا لبؿ الشروع في الا ة المؤداة أو في ألنا يا
فميؤد األدا ويقضي الفا تة بيد صروج الولت؛ ألنو لو لدـ المقضية عمى المؤداة لفاتت رتبة األدا في الا تيف
جمييا فتفوت مامحة األدا في الا تيف وال شؾ أف تحايؿ المامحة في إحدى الا تيف أولى مف تفويتيا

في الا تيف(ٓٔٔ)ح

ٗ -إذا ضاؽ عف الجما بيف األذاف واإللامة والراتبة والفريضة بحيث ال يتسا إال لمفريضة فإنا نقدـ الفريضة لكماؿ
مامحة أدا يا عمى مامحة األذاف واإللامة والسنة الراتبة اواف كانت الرواتب والف ار ض لابمة لمقضا
أدا الف ار ض أتـ مف فضيمة أدا النوافؿ فقدمنا أفضؿ األدا يف عمى اآلصرح

فإف فضيمة

٘ -يقدـ المر نفقة نفسو عمى نفقة آبا و وأوالده وزوجاتو ويقدـ نفقة زوجاتو عمى نفقة آبا و وأوالده()111ح
 -ٙتقديـ الدفا عف اإلنساف عمى الدفا عف الحيواف المحترـ()112ح
 -ٚيقدـ حفظ األرواح عمى حفظ األعضا

وحفظ األعضا عمى حفظ األبضاع وحفظ األبضاع عمى حفظ األمواؿ

وحفظ الماؿ الصطير عمى حفظ الماؿ الحقير وحفظ الف ار ض مقدـ عمى حفظ النوافؿ وحفظ أفضؿ الف ار ض عمى

حفظ مفضوليا(ٖٔٔ)ح

النوع الثاني :تزاحم بين مصالح متساوية.
ومف تمليمو لذلؾإ

ٔ -إذا اجتما الناف يامحاف لوالية األحكاـ فإف تساويا مف كؿ وجو ولينا كؿ واحد منيما لط ار إف شغرت األلطار
اواف كانت مشحونة بالقضاة والحكاـ تصيرنا بينيما أو ولينا كؿ واحد منيما جانبا مف جوانب البمد أو ألرعنا بينيماح

ٕ -إذا اجتما جماعة يامحوف لمقياـ باأليتاـ لدـ الحاكـ ألوميـ بذلؾ وأعرفيـ بماالم األيتاـ وأشدىـ شفقة ومرحمة
فإف تساووا مف كؿ وجو تصيرح ويجوز أف يولي كؿ واحد منيـ بيض الوالية ما لـ يكف بينيما تنازع واصت ؼ يؤدي
إلى تيطيؿ ماالحيا وتيطيؿ در مفاسدىاح

ٖ -إذا اجتما جماعة يامحوف لألذاف فإف تساووا ألرعنا(ٗٔٔ)ح
ٗ -ال يقدـ في والية الحرب إال أشجا الناس وأعرفيـ بمكا د الحروب والقتاؿ ما النجدة والشجاعة وحسف السيرة في
االتباع فإف استووا فإف كانت الجية واحدة تصير اإلماـ ولو أف يقرع بينيـ كي ال يجد بيضيـ عمى اإلماـ بتقديـ
غيره عميو اواف تيددت الجيات ارؼ بكؿ واحد منيـ إلى الجية التي تميؽ بوح

والضابط في الواليات كميا أنا ال نقدـ فييا إال ألوـ الناس بجمب ماالحيا ودر مفاسدىا فيقدـ في األلوـ بأركانيا
وش ار طيا عمى األلوـ بسننيا وآدابيا فيقدـ في اإللامة الفقيو عمى القارئ واألفقو عمى األلرأ؛ ألف الفقيو أعرؼ باصت ؿ
األركاف والش ار ط وبما يط أر عمى الا ة مف المفسداتح
وكذلؾ يقدـ الورع عمى غي ػ ػره؛ ألف ورعو يحلو عمى إكماؿ الش ار ط والسنف واألركاف ويكوف ألوـ إذا بمامحػ ػ ػة

الا ة(٘ٔٔ)ح

٘ -إذا استوى النسا في درجات الحضانة فقد يقرع بينيف ولد يتصير والقرعة أولى()ٔٔٙح
 -ٙإذف المرأة ألوليا يا في النكاح واإلنكاح عند التساوي في الدرجاتح
 -ٚالتسوية بيف الزوجات في القسـ والنفقاتح
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 -ٛتسوية الحكاـ بيف الصاوـ في المحاكماتح

 -ٜتسوية الشركا في طمب القسمة وفي اإلجبار عمييا في الملمياتح

ٓٔ -التسوية بيف البا ا والمشتري في اإلجبار عمى لبض اليوضيفح وكذلؾ تسوية الحكاـ في لسمة ماؿ المحجوز عميو
بالفمس وكذلؾ التسوية بيف الشركا في حؽ الشفية وكذلؾ التسوية بيف السابقيف إلى شي مف المباحات()ٔٔٚح

النوع الثالث :تزاحم بين مصالح مختمف في تفوتيا وتساوييا.
ومف أملمة ذلؾإ

ٔ -الياري ىؿ يامي لاعدا موميا بالركوع والسجود محافظة عمى ستر اليورة أو يامي لا ما متما لركوعو وسجوده
وليامو؛ ألنيا أركاف عظيمة الولوع في الا ة فكانت المحافظة عمييا أولى مف المحافظة عمى ستر اليورة الذي
ىو شرط مصتمؼ في اشتراطو بيف اليمما

والسجود والقياـح

أو يتصير بينيما الستوا يما؟ فيو ص ؼ واصتار اليز إتماـ الركوع

ٕ -مف حبس في حبس ال يقدر فيو عمى مكاف طاىر فيؿ يسجد عمى النجاسة إتماما لمسجود أو يقاربيا مف غير أف يمسيا
أو يتصير فيو األوجو الل لةح

ٖ -أنو إذ لـ يكف لو إال لوب واحد نجس فيؿ يامي عاريا توليا لمنجاسة أو مستت ار توليا لكشؼ اليورة أو يتصير؟ فيو
األوجو الل لة()ٔٔٛح

ٗ -إذا مات وعميو ديوف وزكوات؛ فإف كانت ناب الزكوات بالية لدمت الزكوات؛ ألف تيمقيا بالناب يشبو تيمؽ الديوف
بالرىوف اواف كانت تالفة فمف اليمما مف لدـ الديوف؛ نظ ار إلى رجحاف المامحة في حقوؽ اليباد ومنيـ مف سوى

بينيما؛ لتكافؤ المامحتيف عنده ومنيـ مف لدـ الزكوات؛ نظ ار إلى رجحاف المامحة في حقوؽ اهلل وىذا ىو المصتار
عند اليز()ٜٔٔح

القسم الثاني :تعارض المصالح والمفاسد.

يقرر ابف عبد الس ـ أف الماالم الصالاة عزيزة الوجود فإف المآكؿ والمشارب والم بس والمناكم والمراكب والمساكف

ال تحاؿ إال بناب مقترف بيا أو سابؽ أو الحؽ وأف السيي في تحايؿ ىذه األشيا كميا شاؽ عمى ميظـ الصمؽ ال

يناؿ إال بكد وتيب فإذا حامت الترف بيا مف اآلفات ما ينكدىا وينغايا فتحايؿ ىذه األشيا شاؽ(ٕٓٔ)ح

وكما أف الماالم المحضة لميمة وكذلؾ المفاسد المحضة واألكلر منيا اشتمؿ عمى الماالم والمفاسد والمكاره مفاسد

مف جية كونيا مكروىات مؤلمات والشيوات ماالم مف جية كونيا شيوات ممذات مشتييات واإلنساف بطبيو يؤلر ما

رجحت مامحتو عمى مفسدتو وينفر مما رجحت مفسدتو عمى مامحتو(ٕٔٔ)ح
ويؤاؿ -رحمو اهلل -أنو إذا اجتميت ماالم ومفاسدإ

ط ْعتُ ْم
استَ َ
فإف أمكف تحايؿ الماالم ودر المفاسد فيمنا ذلؾ؛ امتلاال ألمر اهلل تيالى فييما لقولو إ فَاتَّقُوا المَّ َو َما ْ
[التغابفإ ]ٔٙح

اواف تيذر الدر والتحايؿ فإف كانت المفسدة أعظـ مف المامحة درأنا المفسدة وال نبالي بفوات المامحة لاؿ اهلل
سأَلوَن َك َع ِن ا ْل َخ ْم ِر َوا ْل َم ْي ِس ِر ُق ْل ِفي ِي َما إِثْم َكِب ٌير َو َم َن ِاف ُع ِل َّمن ِ
اس َوِاثْ ُم ُي َما أَ ْكَبُر ِم ْن َن ْف ِع ِي َما[البقرةإ  ]ٕٜٔحرميما اهلل؛
تيالىإ َ ي ْ
ٌ
ألف مفسدتيما أكبر مف منفيتيماححح
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اواف كانت المامحة أعظـ مف المفسدة حامنا المامحة ما التزاـ المفسدة اواف استوت الماالم والمفاسد فقد
يتصير بينيما ولد يتولؼ فييما ولد يقا االصت ؼ في تفاوت المفاسد(ٕٕٔ)ح
والمراد بتيارض الماالم والمفاسدإ تقابؿ مامحة أو مفسدة أو أكلر عمى وجو يكوف كؿ منيما سببا لوجود اآلصر

أو مانيا منو(ٖٕٔ)ح

ويقتضي ذلؾ أف التيارض بيف الماالم والمفاسد ل لة أنواعإ
النوع األول :تعارض مصالح راجحة ومفاسد مرجوحة.
ذكر ابف عبد الس ـ ليذا النوع ل لة وستيف ملاالً منياإ

ٔ -لطا اليد المتآكمة؛ حفظا لمروح إذا كاف الغالب الس مة بقطييا(ٕٗٔ)ح

ٕ -لتؿ الابياف والمجانيف إذا االوا عمى الدما واألبضاع ولـ يمكف دفييـ إال بقتميـ(ٕ٘ٔ)ح
ٖ -لتاؿ البغاة؛ دفيا لمفسدة البغي والمصالفةح

ٗ -ضرب الابياف عمى ترؾ الا ة والاياـ()ٕٔٙح
٘ -لطا يد السارؽ إفساد ليا لكنو زاجر حافظ لجميا األمواؿ فقدمت مامحة حفظ األمواؿ عمى مفسدة لطا يد السارؽح
 -ٙلطا أعضا الجاني؛ حفظا ألعضا الناسح
 -ٚجرح الجاني؛ حفظا لمس مة مف الجراحح

 -ٛلتؿ الجاني مفسدة بتفويت حياتو لكنو جاز؛ لما فيو مف حفظ حياة الناس عمى اليموـ()ٕٔٚح
 -ٜحد القاذؼ؛ ايانة لألعراض()ٕٔٛح

ٓٔ -جمد الزاني ونفيو؛ حفظا لمفروج واألنساب؛ ودفيا لميارح
ٔٔ -الرجـ في حؽ الزاني الليب؛ مبالغة في حفظ الفروج واألنسابح
ٕٔ -حد الشرب؛ حفظا لميقوؿ عف الطيش واالصت ؿح
ٖٔ -حدود لطاع الطريؽ؛ حفظا لمنفوس واألطراؼ واألمواؿح
ٗٔ -دفا الاوؿ -ولو بالقتؿ -حفظاً عف النفوس واألبضاع واألمواؿح
٘ٔ -التيزيرات؛ دفيا لمفاسد الميااي والمصالفات()ٕٜٔح
النوع الثاني :تعارض مفاسد راجحة ومصالح مرجوحة:
ومف أملمة ىذا النوعإ
ٔ -لطا اليد المتآكمة؛ حفظا لمروح إذا كاف الغالب اليطب بقطييا(ٖٓٔ)ح
ٕ -تحذير ابف عبد الس ـ مف سياسة الشيطاف والذي يسميو الجيمة البطمة سياسة وىو فيؿ المفاسد الراجحةإ ففي
تضميف المكوس والصمور واألبضاع ماالم مرجوحة مغمورة بمفاسد الدنيا واآلصرة وبملؿ ىذا يفتنوف األشقيا

أنفسيـ بإيلار المفاسد الراجحة عمى الماالم لضا لمذات األفراح الياجمة ويتركوف الماالم الراجحة لمذات صسيسة
أو أفراح دني ة وال يبالوف بما رتب عمييا مف المفاسد الياجمة أو اآلجمةح وذلؾ كشرب الصمور واألنبذة؛ لمذة إطرابيا

والزنا أو المواط(ٖٔٔ)ح

اجمللة األردنية يف الدراشات اإلشالمية ،مج ( ،)11ع (1110 ،)1ه2018/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 511

23

Published by Arab Journals Platform, 2018

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 14 [2018], Iss. 4, Art. 8

مههج الصحابة والصلف الصاحل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النوع الثالث :تعارض مصالح ومفاسد متساوية.
يقيد ابف عبد الس ـ أف ما تكافأت فيو المامحة والمفسدة فقد يتصير فيو ولد يتولؼح
ومف أملمة ىذا النوعإ
ٔ -لطا اليد المتآكمة عند استوا الصوؼ في لطييا اوابقا يا(ٕٖٔ)ح

ٕ -إذا ولا رجؿ عمى طفؿ مف بيف األطفاؿ إف ألاـ عمى أحدىـ لتمو اواف انفتؿ إلى آصر مف جيرانو لتمو فقد ليؿإ
ليس في ىذه المسألة حكـ شرعي وىي بالية عمى األاؿ في انتفا الش ار ا لبؿ نزوليا ولـ ترد الشريية
بالتصييػ ػر بيف ىاتيف المفسدتيف(ٖٖٔ)ح

القسم الثالث :تزاحم المفاسد فيما بينيا.

يقرر ابف عبد الس ـ أنو إذا اجتميت المفاسد المحضة فإف أمكف درؤىا درأنا اواف تيذر در الجميا درأنا األفسد فاألفسد

واألرذؿ فاألرذؿ فإف تساوت فقد يتولؼ ولد يتصير ولد يصتمؼ في التساوي والتفاوتح وحار ىذا التزاحـ في نوعيفإ
النوع األول :تزاحم مفاسد راجحة وأخرى مرجوحة.

ٔ -أف يكره عمى لتؿ مسمـ بحيث لو امتنا منو لتؿ فيمزمو أف يد أر مفسدة القتؿ بالابر عمى القتؿ؛ ألف ابره عمى القتؿ
ألؿ مفسدة مف إلدامو عميو(ٖٗٔ)ح

ٕ -إذا اضطر إلى أكؿ ماؿ الغير أكمو؛ ألف حرمة ماؿ الغير أصؼ مف حرمة النفس وفوات النفس أعظـ مف إت ؼ ماؿ
الغير ببدؿ(ٖ٘ٔ)ح

ٖ -إذا وجد المضطر إنسانا ميتا أكؿ لحمو؛ ألف المفسدة في أكؿ لحـ ميت اإلنساف ألؿ مف المفسدة في فوت حي ػ ػاة
اإلنساف()ٖٔٙح

النوع الثاني :تزاحم مفاسد متساوية.
ومف أملمة ىذا النوعإ
ٔ -إذا اغتمـ البحر بحيث عمـ ركباف السفينة أنيـ ال يصماوف إال بتغريؽ شطر الركباف لتصؼ بيـ السفينة ف يجوز
إلقا أحد منيـ في البحر بقرعة وال بغير لرعة؛ ألنيـ مستووف في اليامة ولتؿ مف ال ذنب لو محرـح

ٕ -إذا أكره إنساف عمى إفساد درىـ مف درىميف لرجؿ أو رجميف تصير في إفساد أييما شا ح
ٖ -لو أكره بالقتؿ عمى إت ؼ حيواف محترـ مف حيوانيف يتصير بينيماح
ٗ -لو أكره عمى شرب لدح صمر مف لدحيف تصير أيضاً()ٖٔٚح

ىذا ومف األملمة الواليية التي تدؿ عمى أىمية ىذا النوع مف الفقو الحيوي المتجدد ومف التطبيقات المياارة عمى فقو

الموازنات التي لد تزيد البحث وضوحا ما ادر عف مجما القفو اإلس مي مف ل اررات تتيمؽ بالمستجدات والنوازؿ اليقدية
والطبية ما يأتيإ
ٔ -جواز نقؿ اليضو مف مكاف مف جسـ اإلنساف إلى مكاف آصر مف جسمو ما مراعاة التأكد مف أف النفا المتولا مف
ىذه اليممية أرجم مف الضرر المترتب عمييا وبشرط أف يكوف ذلؾ إليجاد عضو مفقود أو إلعادة شكمو أو وظيفتو

المييود لو أو إلا ح عيب أو إزالة دمامة تسبب لمشصص أذى نفسيا أو عضويا()ٖٔٛح
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ٕ -إذا كاف الحمؿ لد بمغ م ة وعشريف يوما ال يجوز إسقاطو ولو كاف التشصيص الطبي يفيد أنو مشوه الصمقة إال
إذا لبت بتقرير لجنة طبية مف األطبا اللقات المتصاايف أف بقا الحمؿ فيو صطر مؤكد عمى حياة األـ سوا
كاف مشوىا أو ال؛ دفيا ألعظـ الضرريف()ٖٜٔح
ٖ -فيما يتيمؽ بإفشا السر في الميف الطبية لرر مجما الفقو اإلس مي أف األاؿ حظر إفشا السر اوافشاؤه دوف مقتض
ميتبر موجب لممؤاصذة شرعاح

ويستلنى مف وجوب كتماف السر حاالت يؤدي فييا كتمانو إلى ضرر يفوؽ ضرر إفشا و بالنسبة لااحبو أو يكوف
إفشاؤه مامحة ترجم عمى مضرة كتمانو وىذه الحاالت عمى ضربيفإ
أ -حاالت يجب فييا إفشا السر بنا عمى لاعدة ارتكاب أىوف الضرريف لتفويت أشدىما ولاعدة تحقيؽ المامحة
اليامة التي تقضي بتحمؿ الضرر الصاص لدر الضرر الياـ إذا تييف ذلؾ لدر و وىذه الحاالت نوعافإ
 ما فيو در مفسدة عف المجتماح وما فيو در مفسدة عف الفردحب -حاالت يجوز فييا إفشا السر لما فيو مفإ
 جمب مامحة لممجتماح أو در مفسدة عامةحوىذه الحاالت يجب االلتزاـ فييا بمقااد الشريية وأولوياتيا مف حيث حفظ الديف والنفس واليقؿ والنسؿ والماؿ(ٓٗٔ)ح
ٗ -مف الضوابط والشروط اليامة إلج ار عمميات جراحة التجميؿإ
أ -أف تحقؽ الجراحة مامحة ميتبرة شرعا كإعادة الوظيؼ اواا ح الييب اواعادة الصمقة إلى أامياح

ب -أف ال يترتب عمى الجراحة ضرر يربو عمى المامحة المرتجاة مف الجراحة ويقرر ىذا األمر أىؿ االصتااص(ٔٗٔ)ح
٘ -ما يتيمؽ بتمليؿ األنبيا -عمييـ الا ة والس ـ -والاحابة إ
إنو نظ ار الستمرار بيض شركات اإلنتاج السينما ي في إصراج أف ـ ومسمس ت تملؿ أشصاص األنبيا والاحابة
فإف المجما يؤكد عمى تحريـ إنتاج ىذه األف ـ والمسمس ت وترويجيا والدعاية ليا والتنا يا ومشاىدتيا واإلسياـ
فييا وعرضيا عمى القنوات؛ ألف ذلؾ لد يكوف مدعاة إلى انتقاايـ والحط مف لدرىـ وكرامتيـ وذريية إلى السصرية
منيـ واالستي از بيـح
وما يقاؿ مف أف تمليؿ األنبيا -عمييـ الس ـ -والاحابة الكراـ فيو مامحة لمدعوة إلى اإلس ـ اواظيار لمكارـ

األص ؽ ومحاسف اآلداب غير احيم ولو فرض أف فيو مامحة فإنيا ال تيتبر أيضا؛ ألنو ييارضيا مفسدة أعظـ
منيا وىي ما لد يكوؼ ذريية النتقاص األنبيا والاحابة والحط مف لدرىـ ومف القواعد المقررة في الشريية اإلس مية
أف المامحة المتوىمة ال تيتبرح
ومف لواعدىا أيضاًإ أف المامحة إذا عارضتيا مفسدة مساوية ليا ال تيتبر؛ ألف در المفاسد مقدـ عمى جمب الماالم

فكيؼ إذا كانت المفسدة أعظـ مف المامحة وأرجم(ٕٗٔ)ح
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اخلامتة والتوصيات.

الحمد هلل الذي بفضمو وكرمو ومنو تتـ الاالحات وتكمؿ والا ة والس ـ عمى رسوؿ اهلل الميمـ األوؿ وبيد فقد

توامت مف ص ؿ ىذا البحث إلى نتا ج وتوايات أبرزىاإ
أولً :النتائج:
ٔ -إف فقو الموازنة ااط حاإ المفاضمة بيف الماالم والمفاسد المتيارضة والمتزاحمة لتقديـ األولى بالتقديـ وتأصير
األولى بالتأصيرح

ٕ -إف فقو الموازنات يملؿ المنيجية المنضبطة التي يزاؿ بيا اإلشكاؿ ويدفا بيا التيارض بيف الماالم والمفاسد المتزاحمة
والمتيارضةح

ٖ -إف فقو األولويات يكوف في الغالب مرتبطاً بفقو الموازنات ويتداصؿ الفقياف ويت زماف في كلير مف المجاالتح
ٗ -إف إحيا فقو الموازنة بيف الماالم والمفاسد وتجديده عمماً وعم ً في عارنا الحاضر ضروري لممجتيديف والمفتيف
والقضاة والدعاة ولمقادة واناع القرارح

٘ -إف حاجة المسمميف تشتد إلى ىذا الفقو عمى كؿ المستوياتإ عمى مستوى الفرد وعمى مستوى المجتما وعمى مستوى
الدولةح

 -ٙإف مف اليمما الذيف برزوا في مجاؿ فقو الموازنات وأبدعوا فيو اإلماـإ سمطاف اليمما اليز ابف عبد الس ـ -رحمو اهلل-ح
ثانياً :التوصيات:
ٔ -يواي الباحث بتفييؿ فقو الموازنات في شتى المجاالت السياسية واالجتماعية وااللتاادية والفكرية والمحمية
والدولية وعمى مستوى الفرد واألمةح

ٕ -كما يواي الباحث بإبراز دور ىذا الفقو في النوازؿ المياارة والمسا ؿ الواليةح

ٖ -كما يواي الباحث بإنشا مجاما فقيية وىي ات عممية تيتـ بدراسة ىذا الفقو الحيوي وعقد الندوات والمؤتمرات حولوح
ٗ -كما يواي الباحث بتدريس فقو الموازنات في الجاميات والمياىد اإلس ميةح

٘ -يواي الباحث بالحث والتشجيا عمى التأليؼ في فقو الموازنات ودعـ الباحليف في ىذا المجاؿ اوانشا كراسي
عممية تتصاص في ىذا المجاؿح

 -ٙيواي الباحث الجاميات والمياىد والمراكز البحلية بإادار مج ت عممية محكمة تينى بدراسة فقو الموازنات
المياار واستكتاب الباحليف والمتصاايف في القضايا المياارة في الطب وااللتااد والسياسة والي لات

الدولية والمجاؿ الدعويح

ىذا وما كاف في ىذا البحث مف اواب فمف اهلل تيالى وحده وما كاف فيو مف صطأ فمف نفسي المقارة ومف

الشيطاف وأستغفر اهلل مف كؿ ذنب وصطي ة وأتوب إليوح

والحمد هلل رب اليالميف والا ة والس ـ عمى نبينا محمد وآلو واحبو أجمييف

اهلوامشح
(ٔ) ينظرإ السوسوة عبد المجيد محمد إسماعيؿ "منيج فقو الموازنات في الشريية اإلس مية" منشورات مجمة البحوث الفقيية
المعاصرة ،اليدد ٔ٘ صٔح
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يوشف البدوي
(ٕ) ابف القيـ محمد بف أبي بكر أيوب الزرعي الميروؼ بابف ليـ الجوزية الطرق الحكمية في السياسة الشرعية دار الوطف
الرياض صٔٛح

(ٖ) ابف منظور محمد بف مكرـ بف عمي بف أحمد بف أبي القاسـ بف حقبة لسان العرب ،دار الميارؼ القاىرة مادةإ وزف جٖ
صٗٗٙح

(ٗ) إبراىيـ أنيس وآصروف المعجم الوسيط ،طٕ القاىرة جٕ صٖٓٓٔح
(٘) إبراىيـ أنيس وآصروف المعجم الوسيط جٕ صٕٜٔٓح

( )ٙحسيف أبو عجوة حسيف أحمد فقو الموازنة بين المصالح والمفاسد ودوره في الرقي بالدعوة اإلسالمية الجامية اإلس مية
بغزة ص٘ٔٓٛح

( )ٚالسوسوة منيج فقو الموازنات صٕح

( )ٛعمر االم مقاصد الشريع عند العز بن عبد السالم دار النفا س األردف

ٖٕٗٔىػ ٖٕٓٓـ طٔ صٖٕٓح

( )ٜابف تيمية أحمد بف عبد الحميـ مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية جماإ عبد الرحمف بف محمد الياامي النجدي وابنو
محمد ٖٜٔٛىػ طٔ جٕٓ صٖ٘ح

(ٓٔ) الوكيمي محمد الوكيمي فقو األولويات دراسة في الضوابط المييد اليالمي لمفكر اإلس مي أمريكا ٜٜٔٚـ طٔ صٔٙح
(ٔٔ) نادية رازي فقو األولويات ودوره في الحكم عمى القضايا السياسية المعاصرة جامية الحاج لصضر باتنة الج از ر صٕٙح

(ٕٔ) يوسؼ القرضاوي في فقو األولويات ،دراسة جديدة في ضوء القرآن والسنة القاىرة مكتبة وىبة طٔ ٜٜ٘ٔـ صٜح

(ٖٔ) الشحود عمي نايؼ الشحود الخالصة في فقو األولويات ماليزيا بيانج -دار الميمور ٖٓٗٔىػ  ٕٜٓٓ-ـ طٔ صٖح
(ٗٔ) القرضاوي أولويات الحركة اإلسالمية المكتبة الشاممة صٖ٘ح
(٘ٔ) الشحود الخالصة صٔح

( )ٔٙحسيف أبو عجوة فقو الموازنة صٖٔٓٛح
( )ٔٚابف تيمية مجموع الفتاوى جٕٓ صٗ٘ح

( )ٔٛىشاـ آؿ عقدة ىشاـ بف عبد القادر بف محمد األدلة عمى اعتبار المصالح والمفاسد في الفتاوى واألحكام المكتبة الشاممة
صٕح

( )ٜٔابف تيمية مجموع الفتاوى ،جٔٔ صٕٗٙح
(ٕٓ) الشاطبي إبراىيـ بف موسى المصمي أبو إسحاؽ الموافقات في أصول الشريعة المكتبة التجارية مار ٜ٘ٔٚـ طٕ جٗ
صٜ٘ٔح

(ٕٔ) الشاطبي الموافقات ،جٕ ص ٙح
(ٕٕ) ابف تيمية أحمد بف عبد الحميـ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم تحقيؽإ محمد حامد الفقي ٖٜٔٛىػح
مطبية الحكومة مكة المكرمة صٕٜٛح

(ٖٕ) ابف القيـ محمد بف أبي بكر الميروؼ بابف ليـ الجوزية إعالم الموقعين عن رب العالمين شركة الطباعة الفنية المتحدة
ٜٔٙٛـ جٖ صٕح

(ٕٗ) ابف القيـ محمد بف أبي بكر أيوب الزرعي إغاثة الميفان من مصائد الشيطان دار الميرفة بيروت ٖٜ٘ٔىػٜٔٚ٘ -ـ طٕ
صٓ٘ٚح

(ٕ٘) القرافي اإلحكام في تمييز الفتاوي عن األحكام مكتب المطبوعات اإلس مية حمب ٖٔٛٚىػٜٔٙٚ-ـ صٕٜٔ -ٕٔٛح
( )ٕٙالقرافي أحمد بف إدريس الفروق عالـ الكتب بيروت جٔ صٔٚٙح

اجمللة األردنية يف الدراشات اإلشالمية ،مج ( ،)11ع (1110 ،)1ه2018/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 515

27

Published by Arab Journals Platform, 2018

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 14 [2018], Iss. 4, Art. 8

مههج الصحابة والصلف الصاحل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )ٕٚابف تيمية أحمد بف عبد الحميـ بف عبد الس ـ قاعدة في المحبة تحقيؽإ محمد رشاد سالـ مكتبة التراث اإلس مي

القاىرة مار صٜٔٔح وينظرإ مجموع الفتاوى ج ٕٛصٓٔ٘ح والستقامة مؤسسة لرطبة مار طٕ جٔ صٔٔح

( )ٕٛابف القيـ إعالم الموقعين ،جٔ صٛٚح وينظرإ الشاطبي الموافقات ،جٖ صٖٗح
( )ٕٜالقرضاوي أولويات الحركة اإلسالمية صٖٕ ·

(ٖٓ) السوسوة عبد المجيد محمد إسماعيؿ "منيج فقو الموازنات في الشريية اإلس مية" منشورات مجمة البحوث الفقيية
المعاصرة اليدد ٔ٘ صٚح

(ٖٔ) الطبري أبو جيفر محمد بف جرير جامع البيان عن تأويل القرآن دار الميارؼ مار ج٘ٔ صٓٔٙح
(ٕٖ) الشاطبي الموافقات ،جٕ صٚٚح

(ٖٖ) ابف عاشور محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشور التحرير والتنوير ،الدار التونسية لمنشر تونس ٜٗٔٛـ
ج ٚصٖٓٗح

(ٖٗ) القرطبي محمد بف أحمد األنااري الجامع ألحكام القرآن دار الكتاب اليربي مار ٜٔٙٚـ طٖ ج٘ٔ صٙٛح
(ٖ٘) ىشاـ آؿ عقدة األدلة عمى اعتبار المصالح والمفاسد ،صٖٗ-ح
( )ٖٙالقرطبي الجامع ألحكام القرآن ،جٔٔ صٖٙح
( )ٖٚحسيف أبو عجوة فقو الموازنة ،صٜٔٓٛح

( )ٖٛالنووي محيي الديف بف شرؼ شرح صحيح مسمم دار الكتاب اليربي بيروت ٜٔٛٚـ ج٘ صٖٚٛح

( )ٖٜابف حجر أحمد بف عمي اليسق ني فتح الباري بشرح صحيح البخاري ر اسة إدارات البحوث اليممية واإلفتا
جٔ صٕٕ٘ح

الرياض

(ٓٗ) المرجع السابق ،جٖ صٗٗٛح

(ٔٗ) البصاري محمد بف إسماعيؿ صحيح البخاري مع شرحو فتح الباري نشر وتوزياإ ر اسة إدارات البحوث اليممية واإلفتا
الرياض (حٖٗٔٗ) جٕٔ صٕٜٓح

(ٕٗ) مسمـ مسمـ بف الحجاج القشيري صحيح مسمم نشر وتوزياإ ر اسة إدارات البحوث اليممية واإلفتا
جٕ صٓٗٚح

الرياض ٜٓٔٛـ

(ٖٗ) ىشاـ آؿ عقدة األدلة عمى اعتبار المصالح والمفاسد ص٘ح
(ٗٗ) البصاري صحيح البخاري جٕٔ صٕٜٔح
(٘ٗ) المرجع السابق جٕٔ صٖٕٜح
( )ٗٙالمرجع السابق جٔ صٕٔٙح

( )ٗٚابف حجر فتح الباري جٔ صٖٔٙح
( )ٗٛالمرجع السابق جٔ صٕٖٚح

( )ٜٗمسمـ صحيح مسمم جٔ ص)ٕ٘( ٜ٘ح
(ٓ٘) ابف حجر فتم الباري جٔ صٕٖٚح

(ٔ٘) ىشاـ آؿ عقدة األدلة عمى اعتبار المصالح والمفاسد صٚح
(ٕ٘) مسمـ صحيح مسمم( ،ح )ٕٖٚجٔ صٕٖٔح
(ٖ٘) المرجع السابق (ح )ٔٓ٘ٙجٕ صٖٓٚح
(ٗ٘) النووي شرح صحيح مسمم جٔ صٕ٘ٔح
 511ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدراشات اإلشالمية ،مج ( ،)11ع ( 1110 ،)1ه2018/م

28

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol14/iss4/8

????? ?? ??? ?????? ?? ??? ????????? ???????? The Methodology of the Companions, the Righteous Predecessors, and Al-Ezz bin Abdul Salam in the J

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يوشف البدوي
(٘٘) البصاري صحيح البخاري (حٕٗٓٓ) جٔ صٕٖٗح

( )٘ٙالانياني محمد بف إسماعيؿ األمير الكح ني سبل السالم مكتبة ماطفى البابي الحمبي ٖٜٔٚىػٜٔٙٓ-ـ طٗ
جٔ صٕ٘ح

( )٘ٚابف حجر فتم الباري جٔ صٕٖ٘ح
( )٘ٛابف رشد محمد بف أحمد القرطبي بداية المجتيد وكفاية المقتصد دار الكتب الحديلة مار ٜ٘ٔٚـ جٔ صٖ٘ٓح
( )ٜ٘الصادمي نور الديف بف مصتار الجتياد المقاصدي كتاب األمة لطر عدد ٜٔٛٛ ٙٙـ طٔ جٔ صٔٓٔح
(ٓ )ٙابف تيمية مجموع الفتاوى ج ٔٚصٖٖ٘ح

(ٔ )ٙينظرإ ابف القيـ إعالم الموقعين جٗ صٔٗٛح وشمبي محمد تعميل األحكام دار النيضة اليربية بيروت ٜٔٔٛـ

صٔٚح والصادمي الجتياد المقاصدي جٔ صٜٕٔ–ٜح وصميفة بابكر الحسف "فمسفة مقااد التشريا في الفقو اإلس مي
وأاولو" مجمة كمية الشريعة والقانون جامية اإلمارات اليربية المتحدة ٜٔٛٚـ عددٔ صٜٚح والبدوي يوسؼ أحمد

محمد مقاصد الشريعة عند ابن تيمية دار النفا س عماف ٕٓٓٓـ طٔ صٓٛٔ-ٛح

(ٕ )ٙالبوطي محمد سييد رمضاف ضوابط المصمحة في الشريعة اإلسالمية مؤسسة الرسالة بيروت ٕٜٔٛـ طٗ صٖ٘ٙح
(ٖ )ٙابف ىشاـ عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيوب الحميري الميافري السيرة النبوية دار الجيؿ بيروت ٔٔٗٔىػ ج ٙص٘ٚح
وينظرإ السوسوة منيج فقو الموازنات صٔٙح

(ٗ )ٙالسوسوة منيج فقو الموازنات صٔٙح

(٘ )ٙىشاـ آؿ عقدة األدلة عمى اعتبار المصالح والمفاسد في الفتاوى واألحكام صٛح

( )ٙٙالبصاري صحيح البخاري (حٕٓ )ٗٚج ٜصٔٔح والطبري أبو جيفر محمد بف جرير جامع البيان عن تأويل القرآن
دار الميارؼ مار جٔ صٕٙح

( )ٙٚالطبري جامع البيان جٔ صٕٚح
( )ٙٛالمرجع السابق جٔ صٕٚح
( )ٜٙالمرجع السابق جٔ صٕٛح

(ٓ )ٚالبصاري صحيح البخاري (ح  )ٕٔٛجٔ صٕٕٛح
(ٔ )ٚمسمـ صحيح مسمم (ح ٘٘ٔ) جٔ صٗٗح
(ٕ )ٚابف حجر فتح الباري جٔ صٕٕٛح

(ٖ )ٚىشاـ آؿ عقدة األدلة عمى اعتبار المصالح والمفاسد في الفتاوى واألحكام صٛح
(ٗ )ٚالبصاري صحيح البخاري (ح )ٙٛجٔ صٖٔٙح
(٘ )ٚابف حجر فتح الباري جٔ صٖٔٙح

( )ٚٙأبو داود سميماف بف األشيث السجستاني سنن أبي داود نشر وتوزياإ محمد عمي السيد حمص ٜٜٔٙـ طٔ (ح ٓ)ٜٔٙ
جٔ صٕٓٙح ولاؿ الشيخ األلبانيإ احيم دوف حديث مياوية بف لرةح

( )ٚٚىشاـ آؿ عقدة األدلة عمى اعتبار المصالح والمفاسد في الفتاوى واألحكام صٓٔح
( )ٚٛالبصاري صحيح البخاري (حٖٖ٘ٔ) جٖ صٖٕٓح
( )ٜٚابف تيمية مجموع الفتاوى جٕٕ صٕٗٚح

(ٓ )ٛمسمـ صحيح مسمم (ح  )ٖٜٜجٔ صٕٜٜح

(ٔ )ٛابف تيمية مجموع الفتاوى جٕٕ صٕٗٚ؛ جٕٗ صٜٔٙح
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(ٕ )ٛابف تيمية مجموع الفتاوى جٕٕ صٕٗٚ؛ جٕٗ صٜٔٙح
(ٖ )ٛالبصاري صحيح البخاري (ح  )ٕٔٚجٔ صٕٕ٘ح
(ٗ )ٛابف حجر فتح الباري جٔ صٕٕ٘ح

(٘ )ٛمسمـ صحيح مسمم (ح٘) جٔ صٓٔح

( )ٛٙالبصاري صحيح البخاري( ،ح ٕٓٔ) جٔ صٕٔٙح
( )ٛٚابف حجر فتح الباري جٔ صٖٕ٘ح

( )ٛٛالفاكيي أبو عبد اهلل محمد بف إسحاؽ بف اليباس المكي أخبار مكة في قديم الدىر وحديثو تحقيؽإ عبد الممؾ عبد اهلل
دىيش دار صضر بيروت ٗٔٗٔىػ طٕ (٘ )ٔٗٚجٕ صٕٙح

( )ٜٛابف أبي شيبة أبو بكر عبد اهلل بف محمد بف أبي شيبة اليبسي الكوفي المصنف دار القبمة (ٗ )ٖٖٚٙج ٚصٗٚٚح
واليندي ع

الديف عمي المنقي بف حساـ الديف كنـز العمال في سنن األقوال واألفعال مؤسسة الرسالة بيروت ٜٜٔٚـ

(ٕٙٚ/ٖٔ )ٖٜٚٚٔح

(ٓ )ٜابف حباف محمد بف حباف بف أحمد أبو حاتـ التميمي البستي صحيح ابن حبان تحقيؽإ شييب األرنؤوط واححوإ

األرناؤوط مؤسسة الرسالة بيروت ٗٔٗٔىػ طٕ ( )ٜٙٙٛج٘ٔ صٕٗٗح وينظرإ البييقي أبو بكر أحمد ابف
الحسيف دلئل النبوة دار الكتب اليممية ودار الرياف لمتراث ٔٗٓٛىػٜٔٛٛ-ـ طٔ ج ٙصٔٗٚح

(ٔ )ٜالشحود الخالصة صٔٔٔح

(ٕ )ٜالمرجع السابق صٕٖٔٔٔٔ -ح

(ٖ )ٜالبصاري صحيح البخاري (ح ٔٔٔ )ٚج ٜصٕٚح
(ٗ )ٜابف حجر فتح الباري جٖٔ صٔٚح
(٘ )ٜابف كلير إسماعيؿ بف عمر أبو الفدا
( )ٜٙالشاطبي الموافقات جٕ صٜٗح

تفسير القرآن العظيم دار طيبة لمنشر والتوزيا ٜٜٜٔـ طٕ ج ٛصٖٖٕح

( )ٜٚالص ؿ أبو بكر بف الص ؿ األمر بالمعروف والنيي عن المنكر المكتبة الشاممة ج ص٘ٗح

( )ٜٛالسيوطي عبد الرحمف بف أبي بكر السيوطي تاريخ الخمفاء مطبية السيادة مار ٖٔٔٚىػٜٕٔ٘-ـ صٕٓٗح
( )ٜٜالشاطبي الموافقات جٕ صٖٜح

(ٓٓٔ) مولا طريؽ اإلس ـ قاعدة تعارض المصالح والمفاسد صٕٕ٘ٙ-ح
(ٔٓٔ) ابف كلير إسماعيؿ بف عمر أبو الفدا

تفسير القرآن العظيم دار طيبة لمنشر والتوزيا ٜٜٜٔـ طٕ جٕ صٕٕٓح

الذىبي سير أعالم النبالء ج ٛصٖٔٗح

(ٕٓٔ) الشحود الخالصة صٔٔٙح

(ٖٓٔ) ابف شبة عمر بف شبة النميري تاريخ المدينة حققوإ فييـ محمد شمتوت دار الفكر جٗ صٕٕٔٙح والشاطبي الموافقات
جٖ صٖٕٜح

(ٗٓٔ) القاضي عياض أبو الفضؿ بف موسى اليحابي ترتيب المدارك وتقريب المسالك مطبية فضالة المحمدية المغرب
ٜٖٔٔٛ-ٜٔٛـ طٔ جٕ ص٘ٓٔح

(٘ٓٔ) ينظرإ الشاطبي الموافقات جٖ صٖٕٜح

( )ٔٓٙابف عبد الس ـ أبو محمد عز الديف عبد اليزيز بف عبد الس ـ السممي قواعد األحكام في مصالح األنام دحت دحط
جٔ صٗح

 514ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدراشات اإلشالمية ،مج ( ،)11ع ( 1110 ،)1ه2018/م

30

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol14/iss4/8

????? ?? ??? ?????? ?? ??? ????????? ???????? The Methodology of the Companions, the Righteous Predecessors, and Al-Ezz bin Abdul Salam in the J

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يوشف البدوي
( )ٔٓٚعمر االم مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السالم دار النفا س األردف ٖٕٗٔىػٕٖٓٓ-ـ طٔ صٕٕٔح ولد
أفدت كلي ار مف مؤلؼ ىذا الكتاب في فقو الموازنات عند اليز بف عبد الس ـح

( )ٔٓٛابف عبد الس ـ قواعد األحكام جٔ صٔٛح
( )ٜٔٓالمرجع السابق جٔ صٕٗٛح
(ٓٔٔ) المرجع السابق جٔ صٔٛح
(ٔٔٔ) المرجع السابق جٔ صٕٛح
(ٕٔٔ) المرجع السابق جٔ صٛٛح
(ٖٔٔ) ابف عبد الس ـ أبو محمد عز الديف عبد اليزيز بف عبد الس ـ السممي الفوائد في اختصار المقاصد المسمى بالقواعد
الصغرى مطبية السيادة ٜٔٗٓىػٜٜٔٛ-ـ طٔ صٚٛح
(ٗٔٔ) ابف عبد الس ـ قواعد األحكام جٔ صٜٛح
(٘ٔٔ) المرجع السابق جٔ صٜٓح
( )ٔٔٙالمرجع السابق جٔ صٜٔح
( )ٔٔٚالمرجع السابق جٔ صٜٔٔح
( )ٔٔٛالمرجع السابق جٔ صٜٔٛح
( )ٜٔٔالمرجع السابق جٔ صٖٜٔح
(ٕٓٔ) المرجع السابق جٔ صٙح
(ٕٔٔ) المرجع السابق جٔ صٔٙح
(ٕٕٔ) المرجع السابق جٔ صٓٔٔٔٔٔ-ح
(ٖٕٔ) عمر االم مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السالم صٖٕٓح
(ٕٗٔ) ابف عبد الس ـ قواعد األحكام جٔ صٗٓٔح
(ٕ٘ٔ) المرجع السابق جٔ صٕٖٔح
( )ٕٔٙالمرجع السابق جٔ صٖٔٔح
( )ٕٔٚالمرجع السابق جٔ صٕٔٛح
( )ٕٔٛالمرجع السابق جٔ صٕٜٔح
( )ٕٜٔالمرجع السابق جٔ صٕٜٔح
(ٖٓٔ) المرجع السابق جٔ صٖٖٔح
(ٖٔٔ) المرجع السابق جٔ صٚٙح
(ٕٖٔ) المرجع السابق جٔ صٕٕٚح
(ٖٖٔ) المرجع السابق جٔ صٜٔٓح
(ٖٗٔ) المرجع السابق جٔ صٔٓٙح
(ٖ٘ٔ) المرجع السابق جٔ صٔٓٚح
( )ٖٔٙالمرجع السابق جٔ صٔٓٛح
( )ٖٔٚالمرجع السابق جٔ صٜٔٓح
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( )ٖٔٛمحمد البيداني محمد نيماف محمد عمي البيداني تبويب ق اررات مجمعي الفقو (الدولي والرابطة) إلى الدورة العشرين
ٖٖٗٔىػٕٕٓٔ-ـ صٕٖ٘ح

( )ٖٜٔالمرجع السابق صٖٔٙح
(ٓٗٔ) المرجع السابق صٖٙٛح
(ٔٗٔ) المرجع السابق ،صٕٖٜح
(ٕٗٔ) المرجع السابق صٕٜح
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